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ﻣﻠﺨّﺺ
ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺮاءة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻨﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ وﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺮى
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﺤﻀﻮر؛ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻛﻠ ﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺨﻼص ﻣﻨﻪ .واﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ إﻃﺎر وﻋﻲ اﻟﺬات ﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺘﻬﺎ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻲ زﻣﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎص.
إ ن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻘﺪي ﻳﻌﻴﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﺸﻌﺮي،
ﻟﺘﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻼﺣﻖ ﻹﺛﺒﺎت ذاﺗﻪ وﺣﻀﻮره إزاء أﺳﻼﻓﻪ اﻟﺸﻌﺮاء .ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ إﺣﺴﺎس
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﺛﺮ أﺳﻼﻓﻪ اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻴﻪ ،وأ ن اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺎﺑﻪ إزاء ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
اﻟﺸﻌﺮي ﻣﺠﺎ ًﻻ ﻹﺛﺒﺎت ﺗﻔﻮﻗﻪ وﺣﻘّﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ،وأﻧّﻪ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ
ﻣﺴﺎر اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ وﻳﺼﺤﺢ ﺧﻄﺘﻬﺎ ،ﻓﺸﻮﻗﻲ إذ ﻳﺘﺼﺎﺣﺐ ﻣﻊ ﺳﻠﻔﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﻪ ﻳﻘ ﺮ ﺑﺘﻔﻮﻗﻪ،
وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮى أ ن ﺛﻤﺔ ﻧﻘﺎط ﻗﻮة ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺴﻠﻒ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎر اﻟﻘﺼﻴﺪة ،وﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
– ﺣﻴﻨﺌﺬٍ – ﻣﺠﺎل ﺻﺮاع ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻜﺒﺎر.
وﻗﺪ ﺑﻨﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور؛ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ﻋﻦ اﻟﺠﺪل اﻟﻨﻘﺪي ﺣﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ
ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ ،واﻫﺘﻢ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺈﻇﻬﺎر أن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ ﻛﺎن وﺳﻴﻠﺘﻪ ﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﻨﺎء ﺳﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .أﻣﺎ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻜﺸﻒ ﻋﻦ رؤﻳﺔ ﺷﻮﻗﻲ
اﻟﻤﺘﺠﺎوزة ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ ،وﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻀﻮره ﻣﻦ داﺧﻞ ﺳﻠﻔﻪ وﻗﺼﻴﺪﺗﻪ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣ ﻴﺔ :ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ ،ﻗﻠﻖ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ،ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة.

ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮي – ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻜﺒﺎر – ﻣﺠﺎ ًﻻ
ﻹﺛﺒﺎت ﺗﻔﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ وﻋﻴﻬﻢ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺄﺳﻼﻓﻬﻢ اﻟﺸﻌﺮاء ،وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ
اﻷدﺑﻲ ﺑـ"ﻗﻠﻖ اﻟﺘﺄﺛﺮ" ) (The Anxiety of Influenceﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﺈن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺘﻤﻜﻦ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ
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ﻳﺒﺪو أﻧّﻪ ﻳﻜﺮس ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪ أﺳﻼﻓﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎوﻣﻬﺎ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ،وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﺧﻄﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﺳﻼف ﻓﻲ أﺳﻠﻮﺑﻬﻢ ورؤﻳﺘﻬﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻳﻘﺮأ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ "ﺳﻴﻨﻴﺔ" أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻻﺳﺘﻈﻬﺎر ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻟﺴﻠﻔﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي وإﺑﺮاز ذاﺗﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﺘﺼﺎﺣﺐ ﻣﻌﻪ ،ﻟﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﺳﺒﻴﻠﻪ
إﻟﻰ ﻓﺮض ﺣﻀﻮره ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﻜﺎك ﻋﻨﻬﺎ.
إن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﻮي ﻳﺴﻌﻰ  -ﻣﻦ
داﺧﻞ ﺳﻠﻔﻪ وﺷﻌﺮه  -إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ﺣﻀﻮره ،وﻗﺪ ﻧُﻈﺮ إﻟﻰ ﺷﻮﻗﻲ – ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن  -ﻓﻲ
ﻣﻌﺎرﺿﺎﺗﻪ وﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪا أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻮى ﻧﺴﺨﺔٍ أﻗﻞ ﺟﻮدة ﻣﻦ ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي ،وﻫﻮ
اﻟﻔﺮض اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ.
وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬه اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﻴﻦ:


اﻟﻤﻌﻄﻰ اﻷول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻬﻢ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،إذ ﻗﺪ ﻳﺴﺎء ﻓﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎدٍ ﻛﻠﻲ وﺷﺎﻣﻞ؛ ﺣﻀﻮر إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻳﻠﻐﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﻤﺎﻣﺎ ،وﻫﺬا ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺿﻴﻖ ﻳﻌﻨﻲ "اﻟﺠﺪﻳﺪ" ﻓﺤﺴﺐ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻟﺢ ﻣﻨﻈﺮو اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻀﻪ ،أو
رﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي أوﺟﺪ ﻧﻈﺮة ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺗﺘﺠﺎوز ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ
واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﺗﻘﻴﻢ ﺗﺼﻮرﻫﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ،وﻫﻮ –
أﻳﻀﺎ – ﻣﺎ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ).(1

ﻟﻜﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮ وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،وإﻧﻤﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ،وﻣﻌﻀﻠﺔ ﻻ ﺗﺤﻞّ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،ذﻟﻚ أن اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻛﻠّﻴﺎ ،وﺗﺒﻘﻰ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺛﻮاﺑﺖ ﻟﻼﻧﻄﻼق ﻣﻨﻬﺎ ،وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل ﻳﻮرﻏﺎن ﻫﺒﺮﻣﺎس ):(Jürgen Habermas
"اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻷﺻﻴﻞ ﻟﺤﺎﺿﺮ ﻗﺎدم").(2
وﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ ﻳﺆﻛﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺬاﻛﺮة واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻣﻔﻬﻮم أﺻﻴﻞ ﻟﻠﺤﺪاﺛﺔ" ،ﻓﺎﻟﺬاﻛﺮة ﺗﺒﻘﻰ رﻛﻴﺰة اﻟﺤﺎﺿﺮ ،واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻫﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﺬاﻛﺮة ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﺿﺮ ،وﻫﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺎﺿﻲ واﺳﺘﻤﺮار ﺣﻴﻮي ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﺤﺪاﺛﺔ
ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺬا ﻛﺮة وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻜﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﻗﺪ رﻛّﺰﺗﻪ اﻟﺬاﻛﺮة ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻧﻤﻂ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،...ﻓﺎﻟﺤﺪاﺛﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻌﻮدة واﻟﺘﺠﺎوز ،ﻋﻮدة اﻟﺬاﻛﺮة ﺗﺄﺻﻴﻼً ﻟﻠﻮﺟﻮد واﻟﻜﻴﺎن ،وﺗﺠﺎوز اﻻﻧﻐﻼق ﻓﻲ اﻷﻧﺴﺎق
ﺗﻜﺴﻴﺮا ﻟﻠ ﻌﻮاﺋﻖ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت .وﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺬاﻛﺮة ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ،وﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺒﻘﻰ
اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺿﻤﺎﻧًﺎ ﻟﻬﺎ").(3
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ﺟﺪﻟ ﻴﺔ اﻟ ّﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟْﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﻨ ﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ

إن اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﻳﺆﻣﻦ – إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ – ﺑﺄن ﻛﻞّ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻷدب؛ "اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ
واﻟﺤﺪاﺛﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ،ﻛﻞ ﻫﺬه ،ﺿﻤﻨﻴﺎ ،ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة واﺣﺪة ﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ،وﻟﻴﺲ
اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ،ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ") ،(4وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻋﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ أﺣﺪ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب) ،(5ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي أو ﺷﻌﺮ اﻹﺣﻴﺎء ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺷﻜﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻘﺪﻳﻢ ،وﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻣﻦ ﻧﻈﺮة ﻛﻠّﻴﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺼﺮ ،وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺣﺎد ﺑﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻠﺬّات ﻓﻲ وﺟﻮدﻫﺎ اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ "ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ أن ﻳﺴﺘﺒﺪل ﻧﺴﻘًﺎ ﺑﻨﺴﻖ
وﺣﻀﻮرا ﺑﺤﻀﻮر .وﺗﺘﻜﺸﻒ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻹﺣﻴﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺎتٍ داﻟﺔٍ ﻟﺘﻮﺗّﺮ أودﻳﺒﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻤﻨﻈﻮر ،اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎد ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺎﺋﺰ ﻳﺸﺪﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﻴﻀﻲ
اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ").(6


أﻣﺎ اﻟﻤﻌﻄﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﺬه اﻟﻘﺮاءة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﻛﺮﺳﻬﺎ ﻫﺎروﻟﺪ ﺑﻠﻮم
) – (Harold Bleomﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص – ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻪ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻌﺮاء ﺑﺄﺳﻼﻓﻬﻢ ،وﺟﺎءت ﺗﺤﺖ
ﻣﻔﻬﻮم "ﻗﻠﻖ اﻟﺘّﺄﺛﺮ") ،(The Anxiety of Influenceوﺗﺴﺘﻨﺪ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة إﻟﻰ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨّﻘﺪ اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻘﺎد ﻳﺎل ) (Yaleاﻟﺘّﻔﻜﻴﻜﻴﺔ )(Deconstruction
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﻠﻮم ﻳﻨﻔﻲ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻤﺎء) ،(7وﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻫﺬا "ﻗﻠﻖ اﻟﺘّﺄﺛﺮ"،
اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎبٍ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻌﻨﻮان ذاﺗﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﻀﺎﻟﺔ" ) A
 ،(Map of Misreadingﻳﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻖ اﻟﻜﻠّﻲ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻮل دي
ﻣﺎن ) (Poul De Manوﺟﻴﻮﻓﺮي ﻫﺎرﺗﻤﺎن ) ،(Geoffrey Hartmanﻟﻜﻨّﻪ ﻳﻬﺘﻢ – ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻪ
ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻌﺮاء – ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﺮوﻳﺪ ) (Freudﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺑﻦ ﺑﺄﺑﻴﻪ ،ﻣﺘﺠﺎوزا ﻣﺎ ﻋﺪ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻟﻠﺘّﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ،إذْ ﺗﺤﺼﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗِﻬﺎ ﺑﺴﺆال "ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻨّﺼﻮص؟" أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
"ﻣﺎذا ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻨّﺼﻮص؟" ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨّﻘﺪ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة).(8

وﺗﺘﺄﺳﺲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘّﺄﺛﺮ اﻟﺸﻌﺮي واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﻌﺮاء ،و"اﻟﺘّﺄﺛﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ أﻗﻞّ أﺻﺎﻟﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺴﺎﻫﻢ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﺗﻤﻴﺰا
وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أرﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى .(9)"وﺗﺘﻠﺨﺺ وﺟﻬﺔ اﻟﻨّﻈﺮ ﻫﺬه ﻓﻲ ﻋﺪدٍ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻌﻞّ
أﺑﺮزﻫﺎ:
 -1اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﺸﻌﺮي ) ،(Clinamenو"ﻳﻌﻨﻲ أن ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺴﻠﻒ ﻗﺪ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ
إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖْ أن اﻧﺤﺮﻓﺖْ ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ" ،وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا
اﻻﻧﺤﺮاف ،ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﻗﻮة ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻔِﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻴﻨﻤﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،وﻳﺨﺘﺼﺮ
ﺑﻠﻮم ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﻫﻢ اﻟﺸﻌﺮاء اﻷﻗﻮﻳﺎء ،أوﻟﺌﻚ اﻟﻔﺤﻮل اﻟّﺬﻳﻦ ﻳﺼﺎرﻋﻮن
أﺳﻼﻓﻬﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮت .اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ اﻷﻗﻞّ ﻛﻔﺎءة ﺗﻨﺒﻬﺮ ،اﻟﻤﺨﻴﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ إﺑﺪاﻋﺎ ﺗﺤﺎول ﺷﻖ ﻃﺮﻳﻖ
ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ").(10
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وﻫﺬا اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻠﻮم ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺧﻄﺄ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪم ،ورﺑﻤﺎ ﻫﺬا ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﺘّﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي أﺟﺮاه ﺑﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻜﻴﺔ درﻳﺪا اﻟﺘﻲ اﻓﺘﺮﺿﺖْ أن ﻛﻞّ ﻧﺺ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ
ﺗﺼﺤﺤﻬﺎ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻨّﺺ اﻟﻤﻘﺮوء ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺮاه ﺑﻠﻮم ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺮاع ﻳﻜﻮن
ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء.
 -2اﻟﺘّﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘّﻀﺎد )" :(Tesseraاﻟﺸﺎﻋﺮ "ﻳﻜﻤﻞ" ﺳﻠﻔﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻀﺎدي ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺼﻴﺪة
اﻷم ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺷﺮوﻃﻬﺎ" ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﺳﻠﻔﻪ ،وﻻ ﻳﻬﺪم ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ،ﻟﻜﻨّﻪ ﻳﻤﺎرس ﺣﻀﻮره
اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﻣﻘﺪرا ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﺳﻠﻔﻪ ،وﻣﺴﺘﻜﻤﻼً ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻴﻨﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﻼﻟﺔ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ.
 -3اﻟﺘّﻜﺮار واﻟﻘﻄﻴﻌﺔ )" (Kenosisاﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻼﺣﻖ ،ﻣﻔﺮﻏًﺎ ذاﺗﻪ ﻣﻦ ﻓﻮراﻧﺎﺗﻬﺎ ،أو أﻟﻮﻫﻴﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ،ﻳﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻛﺄﻧّﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ﻛﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺪ وﺟﺰر ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ
ﺣﺮﻛﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻒ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﺮغ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ذاﺗﻪ أﻳﻀﺎ ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﺗﺒﺪو
ﻗﺼﻴﺪة اﻻﺧﺘﺰال ،اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻼﺣﻘﺔ ،وﻛﺄﻧّﻬﺎ ﻓﻘﺪتْ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺪﺳﻴﺘﻬﺎ" ،ﻓﺎﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻻ
ﺗﻠﻐﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﻞ ﺗﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺰا أﺻﻴﻼً ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﺟﻮدﻫﺎ وﺗﺠﺪدﻫﺎ.
 -4اﻟﺴﻤﻮ واﻟﺘّﻀﺎد" (Daemonization) اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻼﺣﻖ ﻳﻔﺘﺢ ذاﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻬﺎ
أﻣﺎم ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮه ﻗﻮةً ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة – اﻟﺴﻠﻒ")( ،11وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن داﻓﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻼﺣﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺛّﺮه
ﺑﻘﺼﻴﺪة ﺳﻠﻔﻪ أﻧّﻪ ﻳﻘﺮ ﺑﻘﻮة ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة.
وﻫﻜﺬا ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨّﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ؛ ﻓﺎﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻼﺣﻘﻮن ﻳﻌﺎرﺿﻮن
اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﻬﺎ أﺳﻼﻓﻬﻢ ،وﻓﻲ ذاك ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺴﻠﻒ ،وﺿﻤﺎن ﻟﻼﺣﻖ ﻟﻴﻨﻀﻢ إﻟﻰ
اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺸ ﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ .وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗُﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور:
 -1اﻟﺠﺪل اﻟﻨّﻘﺪي ﺣﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة واﻟﺘّﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ.
 -2اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﺘّﻨﻘﻴﺢ اﻟﺨﻼق ،وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨّﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺷﻮﻗﻲ
ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة.
 -3اﻟﺘّﻘﻠﻴﺪ واﻟﻮﻋﻲ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺬّات وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ،وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻦ:
أ.

اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬّات إزاء اﻟﺰﻣﻦ.

ب .اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬّات اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ إزاء اﻟﻤﻜﺎن.
 -1اﻟﺠﺪل اﻟﻨّﻘﺪي ﺣﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة واﻟﺘّﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ.
أﺛﺎرت ﻗﺼﻴﺪة أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻋﺎرض ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻲ وﺻﻒ
إﻳﻮان ﻛﺴﺮى ،اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨّﻘﺎد واﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻳﺪلّ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ
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ﺟﺪﻟ ﻴﺔ اﻟ ّﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟْﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﻨ ﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ

اﻟﻘﺼﻴﺪﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﻼزﻣﻬﻤﺎ ،وﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﻊ ﻧﺎﻗﺪ أن ﻳﻘﺮأ ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ دون أن ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ
ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،وﻫﺬا اﻻﺳﺘﺤﻀﺎر ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي ﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ ،ﺑﺪءًا
ﺑﻤﺎ ذﻛﺮه أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻦ ﺗﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺘﺮي أﺛﻨﺎء ﺗﺠﻮاﻟﻪ ﻓﻲ آﺛﺎر اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻀﺎة ﺑﺤﻜﻢ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺗﻔﺎق
ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺸﻌﺮي وﻓﻲ اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺮز ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘّﻘﻠﻴﺪ
واﻟﺤﻀﻮر.
وﺷﺄن أي ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ اﻵراء واﻟﻘﺮاءات ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘّﺄﺛﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﺎﻋﺘﺮا ٍ
ف
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺴﻠﻔﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ،وﺗﺘﺒﻠﻮر ﻫﺬه اﻵراء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ
ﺑﻨﻤﻮذﺟﻬﺎ اﻟﻤﺆﺛﺮ ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي ،وﻟﻌﻞّ ﻓﻲ اﻹﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻵراء ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻮﺟﻬﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ) :(12
-

اﻟﺘّﻮﺟﻪ اﻷول :ﻳﺮى ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺗﻘﺪم ﻧﻤﻮذﺟﺎ أﻗﻞّ ﺟﻮدة ﻣﻦ ﺳﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺘﺮي ﺑ ﻌﺪﻫﺎ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،وﻟﻌﻞ أﺑﺮز ﻫﺬه اﻵراء:

 .1ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺪور ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ "ﻓﻲ اﻟﺬّﻛﺮى اﻟﺜّﻼﺛﻴﻦ ﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮاء :اﻟﻤﻨﻔﻰ وأﺛﺮه ﻓﻲ
ﺷﻮﻗﻲ وﺷﻌﺮه" ) ،( 1962أن ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻵﺛﺎر اﻷﻧﺪﻟﺲ "ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﻮﺻﻒ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي" ،وﻳﺮى أن ﺷﻮﻗﻲ ﻗﺪ وﺻﻞ اﻟﺬّروة ﻓﻲ
أﺑﻴﺎت اﻟﺤﻨﻴﻦ إﻟﻰ وﻃﻨﻪ) .(13
 .2ﻳﺮى ﻏﺎﻟﻲ ﺷﻜﺮي ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ "ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻘﻨﺎع" ) ،(1969أن ﺷﻮﻗﻲ "ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺨﺬ
ﺳﻤﺔ اﻟﺸ ﻌﺮاء اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻄﺮق اﻷﺑﻮاب اﻟﻤﻄﺮوﻗﺔ ،وأن ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرب
اﻟﺬي ﺳﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮون")  ،(14وﻗﺪ رأى ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ أﻧّﻪ ﻳﻤﺜﻞ "أﻋﻤﻖ
أﺑﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ وﺗﺮا أﺻﻴﻼً ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻛﻞ ﻓﻨﺎن ﻣﻌﺬب") .(15
 .3ﻳﺬﻫﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ "ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي وﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ" )،(1980
إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘّﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪﺗﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ) .(16
 .4ﻳﺘﺠﺎوز ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ "ﺷﻮﻗﻲ واﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨّﺺ
اﻹﺣﻴﺎﺋﻲ" ) ،(1981اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺘﺮي ﻟﻴﺤﻠﻞ اﻟﻨّﺺ ﺑﻨﻴﻮﻳﺎ ،وﻳﺮى أ ن
اﻟﻨّﺺ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ "ﺗﺼﻮر ﻟﻠﺰﻣﻦ ﻳﻤﺘﺢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﻄّﺎﻏﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘّﺮاث اﻟﺸﻌﺮي .ﻓﺎﻟﺰﻣﻦ
ﻗﻮة ﻣﺪﻣﺮة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻈﻤﺔٍ أو ﺟﻬﺪٍ إﻧﺴﺎﻧﻲ أن ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ أو ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﻓﺘﻜﻬﺎ")  ،(17وﻳﺮى أن
اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴ ﺔ ﻻ دور ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إذ "ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬّات
ﻟﻄﻐﻴﺎن اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺘّﺮاﺛﻲ واﻟﺬّاﻛﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ دون أن ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻟﻐﺘﻬﺎ وﺻﻮرﻫﺎ")  .(18وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻻ ﻳﺘﻮاءم ﻣﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻲ
ﻗﺼﻴﺪة ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬّات اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﺪة.
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ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ وﺣﻤﺪان

وﻳﺼﻒ أﺑﻮ دﻳﺐ أزﻣﺔ اﻟﻨّﺺ ﺑﺄﻧّﻬﺎ "ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻋﻤﻴﻖ ﻷزﻣﺔ اﻟﺘّﺼﻮر اﻟﻨّﻴﻮ  -ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻠﻮﺟﻮد
وﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻠّﻐﺔ وﺑﺎﻟﺘّﺮاث وﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،وﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺮ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺪع واﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻓﻔﻴﻤﺎ
ﻳﻄﻤﺢ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻨّﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻲ إﻟﻰ ﺗﻤﺜّﻞ اﻟﻨّﻤﻮذج اﻟﺘّﺮاﺛﻲ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻓﺈﻧّﻪ
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺘﺮاﺛﻲ واﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ وﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ
ﻟﻠﻮﺟﻮد")  ،(19وﺑﻬﺬا ﻓﺄﺑﻮ دﻳﺐ ﻳﺴﻠﺐ ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ
اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻻ ﻋﻦ ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي وﺣﺪﻫﺎ ،وﺳﻴﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻫﺬا اﻟﺮأي.
 .5ﻳﻌﻠﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻣﻜﻲ ،ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ "اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﻗﻲ وﻧﺜﺮه" ) ،(1982ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺒﺤﺘﺮي ﺑﻘﻮﻟﻪ إﻧّﻪ ﻳﺪلّ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا "اﻟﻤﺰﻳﺞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﺷﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﻃﻤﻮح إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻋﺮه اﻟﻤﻔﻀﻞ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ .وﻣﻦ اﻧﺪﻓﺎع إﻟﻰ ﺗﻜﺒﻴﻞ
ﺷﺎﻋﺮﻳﺘﻪ ﺑﻘﻴﻮد ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ")  ،(20وﻳﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺮأي اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺠﺪﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﺸﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ.
 .6ﻳﺮى ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ "اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ واﻻﻋﺘﺮاض"
) ،(2000أن ﺷﻮﻗﻲ "ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﺑﺎﻟﺒﺤﺘﺮي وﻳﻌﻠﻦ وﻻءه ﻟﻪ وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻋﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ .ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪﻳﻪ إﻻ اﻣﺘﺪادا ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ")  ،(21وﻣﻮﻗﻒ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺮاءة ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ  -ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ – ﻷﻧّﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.
 .7ﺗﺮى إﻧﻌﺎم رواﻗﺔ ﻓﻲ دراﺳﺘﻬﺎ "ﻗﺮاءة ﺗﺸﺮﻳﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺎت أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ" ) ،(2001أ ن
ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻌﻔًﺎ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻨﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻮﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻟﻤﺎ وﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﺸﺮﻳﺤﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻹﺣﻴﺎﺋﻲ ،وأن ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎرﺿﺎﺗﻪ ﻳﺼﺮ" ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺤﺪي واﻟﺘﻔﻮق")  ،(22ﻓﺈﻧّﻬﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ رأت ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،ﻓﻌﺪتْ ﺷﻮﻗﻲ ﺷﺎﻋﺮا واﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻴﻠﺴﻮﻓًﺎ
ﺷﺎﻋﺮا؛ إذ اﻧﺤﺴﺮتْ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻣﻦ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ ،ووﺻﻔﺖْ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻗﺼﻴﺪة ﺷﻮﻗﻲ ﺑـ"اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺠﺎﻫﺰة،
واﻟﻜﻠﻴﺸﻬﺎت اﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ ،واﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻬﺰﻳﻠﺔ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻟﻨﺒﺾ ﺟﺪﻳﺪ ،واﻧﻘﻼﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
اﻟﺤﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ" .وﺗﺮى أن ﺷﻮﻗﻲ ﻗﺪ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﻤﻰ ،وأن ﺗﺬﻛﺮه ﻟﻘﺪرة "اﻟﺰﻣﺎن
ﻋﻠﻰ إﻓﻨﺎء ﻛﻞّ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ واﻟﻌﺮب اﻷواﺋﻞ ،ودوﻟﺔ اﻟﻤﺮواﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻛﻞّ ذﻟﻚ ﺑﺪا ﻣﻘﺤﻤﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺺ إﻗﺤﺎﻣﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎت ﻻ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ راﺑﻂ") .(23
وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة ﺷﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة
ﺗﺸﺮﻳﺤﻴﺔ ،أو أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﻧﻈﺮة ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ
ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﻄﻠﻖ ،دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄن ﺷﻮﻗﻲ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﻗﺼﻴﺪة وﻓﻖ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
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ﺟﺪﻟ ﻴﺔ اﻟ ّﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟْﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﻨ ﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ

اﻟﻤﺤﻀﺔ ،وﻟﻜﻨّﻪ ﻳﻘﺮأ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺳﻴﻨﻴ ﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي وﻓﻖ ﺣﺎﻟﺔ وﻋﻲ ﻣﻤﺘﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ .وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺄن اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ "ﻣﻨﻔﺼﻞ وﻣﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ
اﻟﻨّﺺ" ،وأﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ "أن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﺎﺿﺮا" ،وأﻧّﻪ "ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن أﻣﻴﺮا ﻟﻠﺸﻌﺮاء ﻣﻦ
ﺧﻼل أﺳﻠﻮب اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺒﺎراﺗﻬﻢ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﻢ ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻜﺮ
ﻻ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،واﻟﺼﻮر اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻻ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ ،أو ﺷﻮﻗﻲ
اﻟﻔﻨﺎن" ،وﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﺷﻮﻗﻲ "ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ﺛﻮرﻳﺔ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﻐﻴﺮ
اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻳﻨﺪﻣﺞ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ وﻗﻀﺎﻳﺎه")  ،(24وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﻌﺪة
ﺳﻠﻔًﺎ دون ﻗﺮاءة دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨّﺺ وﻟﻐﺘﻪ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ دﻻﻟﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﺣﻀﻮرا ﻓﺮﻳﺪا وﻣﻤﻴﺰا
ﻟﺸﻮﻗﻲ ،وﻳﻌﻜﺲ رؤﻳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻸﻃﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻳﻬﺎ اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ واﻟﻤﻜﺎﻧﻲ اﻟﻠّﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي
ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻴﻪ رؤﻳﺎه اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ.
 .8ﻻ ﻳﺮى ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺮﻳﻜﺔ ،ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ "ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي وﺷﻮﻗﻲ" )،(2014
ﻣﻦ ﻣﻴﺰة ﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﺳﻮى ﻣﺎ اﻧﻔﺮد ﺑﻪ ﺷﻮﻗﻲ" ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
وﺣﻨﻴﻨﻪ إﻟﻰ وﻃﻨﻪ وﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ آﺛﺎر ﺑﻼده")  ،(25أﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﻗﻲ "ﻗﻮﻳﺎ
ﻏﻠﻴﻈًﺎ ﺗﻠﻮﻛﻪ اﻷﻟﺴﻦ وﺗﺨﺸﺎه اﻟﻄّﺒﺎع اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ") .(26
-

اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻳﺮى ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﺻﻴﻠﺔ – ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﺮه ﺑﺎﻟﺒﺤﺘﺮي – وأن
ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ ﺗﻤﺜﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻟﻌﻞّ أﺑﺮز اﻵراء ﻓﻲ ذﻟﻚ:

 .1ﻳﺮى ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ،ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺷﻮﻗﻲ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ" ) ،(1957أن أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ
ﻗﺪ ﺗﻔﻮق ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﻣﺎء" ،ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻠﺪ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﻜﺒﺮى ،ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻈﻬﺮ
ﻣﻘﺪرﺗﻪ وﺗﻔﻮﻗﻪ ،إذ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻋﻨﻬﻢ ،وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﻢ ،ﺛﻢ ﻳﺒﺰﻫﻢ وﻳﺨﻠّﻔﻬﻢ وراءه")  ،(27وﻳﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻴﻨﻴﺔ.
 .2ﻳﺬﻫﺐ اﻟﻄّﺮاﺑﻠﺴﻲ ،ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت" ) ،(1981إﻟﻰ أ ن
"اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻜﺒﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ،إن ﻟﻢ ﻳﻌﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﻴﺮة ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻓﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺷﺎﻋﺮ"" ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻮارد اﻟﺨﻮاﻃﺮ .وﻛﺎن اﻟﻨّﻔﺲ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪا إﻟﻰ درﺟﺔ اﻻﺣﺘﺪاد
اﻟﺘﻲ ﺗﺮدد ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل "ﻛﺄن "ﻓﻲ ﺻﺪر ﻛﻞّ ﺑﻴﺖ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ
ﺑﻘﻔﻠﺔ ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮة")  .(28وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻛﻴﻒ ﻳﺮى ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ أﺻﻴﻠﺔ
وﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺤﻴﺮة اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ،وﻫﻮ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘًﺎ.
 .3ﻳﻬﺘﻢ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ ،ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ "ﻇﻮاﻫﺮ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﻗﻲ" ) ،(1981ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ ،ﻓﻴﻘﻮل" :ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺠﺮد راﻗﺺ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﺒﺤﺘﺮي ،ﺑﻞ أﺻﺒﺢ
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ﻣﺒﺪﻋﺎ ﻟﺴﻴﻤﻔﻮﻧﻴﺘﻪ ذات اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻗﺪ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻛﻤﺜﻴﺮ ﻣﻠﻬﻢ ﻻ ﻛﻨﻤﻮذج ﻣﺤﺎك")  .(29ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻔﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﺠﺮد
ﻧﻤﻮذج ﻣﺤﺎكٍ.
 .4ﻳﺮى ﻳﺎرﺳﻮﻻف اﺳﺘﺘﻜﻴﻔﻴﺘﺶ ،ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ "ﺳﻴﻨﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ وﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ" ) ،(1987أن ﺷﻮﻗﻲ "ﻣﻊ اﻗﺘﺮاﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﻧﻤﺎط ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﺮاﺛﻴﺔ
ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ إﻻ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ أﻋﻤﻖ وأﺻﺢ ﺻﺪى ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮة اﻟﻮاﻗﻔﺔ ﻫﻨﺎك ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺒﻼد")  ،(30وﻳﺆﻛﺪ "إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻘﺼﻴﺪة أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻛﺒﻨﻴﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم
اﻷوﺳﻊ اﻟﺮاﺳﺦ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻌﻘﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ")  .(31وﻳﺒﺪو اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ اﺳﺘﻴﺘﻜﻴﻔﺘﺶ ﻣﻨﻈﻮرا
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻨّﻘﺎد اﻟﺠﺪد اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
اﻟﺸﻌﺮي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺷﻲء ﻣﺎ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺘّﻘﻠﻴﺪ وإﻟﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺮي ،ﻓﻔﻲ رأي ت .س.
إﻟﻴﻮت" :ﺧَﻠْﻖ ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺆدي ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻪ .واﻵﺛﺎر اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ،ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ")  .(32ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻳﺒﺪو ﻏﻴﺮ ﻛﺎفٍ ﻟﻮﺻﻒ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ،إذ ﻻ
ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺷﻲء إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ ﺑﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي ،وإﻧّﻤﺎ ﻳﻌﻴﺪ
ﺗﺼﺤﻴﺢ أﻣﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘّﻘﺎﻟﻴﺪ ،وﻳﻔﺮض ﺣﻀﻮر ذاﺗﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺘّﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺨﺎص
واﻟﺤﻀﺎري.
إن ﻣﺠﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻵراء ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮى ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪا وﻣﺤﺎﻛﺎة
أﻗﻞّ ﺟﻮدة ﻣﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ ،وﻣﻦ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ  -ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  -إﺑﺪاع ﺷﻮﻗﻲ وﻓﻨﻴﺘﻪ
ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻤﻀﺎﻫﺎة واﻟﻤﻮازاة ﻣﻊ ﺳﻠﻔﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،وﻟﻌﻞّ ذﻟﻚ ﻳﻌﺰز وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺄﻧّﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ إﺣﺪى ﺣﺎﻻت اﻻﺷﺘﺒﺎك ﺑﻴﻦ أﺟﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮاء ،اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
إﺣﺴﺎس اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ أﺳﻼﻓﻪ أﻧّﻪ واﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻢ ،وﻳﺤﺎول ﻋﺒﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻹﺣﺴﺎس اﻟﻘﻠﻖ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻴﺒﺮز ﺗﻔﻮﻗﻪ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ  -ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ  -أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺪل
ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎد وﺣﺪﻫﻢ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ رأﻳﻬﻢ اﻟﻨّﻘﺪي وﻳﻨﻄﻠﻘﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺲ اﻟﻨّﺎﻗﺪ
اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮه ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﺴﻴﻨﻴﺘﻪ ذاﺗﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ
واﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ.
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ﺟﺪﻟ ﻴﺔ اﻟ ّﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟْﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﻨ ﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ

 -2اﻟﺘّﻘﻠﻴﺪ واﻟﺘّﻨﻘﻴﺢ اﻟﺨﻼق؛ اﺳﺘﻌﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة
ﺗﻀﺮب ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺠﺬورﻫﺎ اﻟﻤﻤﺘﺪة إﻟﻰ ﺑﺪاﻳﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،وﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء ﺗﺤﻮﻻت وﺗﻨﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺼﻮر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
وﻣﺮاﺣﻠﻪ ،وﻗﺪ ﺑﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺟﺰءًا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﺸﻌﺮﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷدﺑﻴﺔ)  ،(33وﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨّ ﻈﺎم ﻣﺠﺮد إﻃﺎر
زاﺋﺪ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺬّﻫﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﺘﻪ ووﺿﻌﺖ ﺷﺮوﻃﻪ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ،وﻟﻜﻨّﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻳﻤﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺎﻟﻤﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء ﻛﺈﻃﺎر ذﻫﻨﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺨﺰون اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﺪان اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ؛ إذ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪا
اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺆﻃﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺬات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت
اﻟﻮﺟﻮد.
وﻳﺒﺪو أن اﻟﺸﻌﺮ اﻹﺣﻴﺎﺋﻲ  -ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻜﺒﺎر  -ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻄﻰ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ؛ ﻟﻴﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﺪان اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷﺻﻴﻞ دوﻧﻤﺎ إﺣﺴﺎس ﺑﺨﻠﻞ ﻣﺎ
ﻣﺎدام ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻳﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻹﺣﻴﺎﺋﻲ أﺣﺪ أﻃﺮاف
اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة .ﻟﻜﻦ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻀﻮره إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺴﺮ اﻟﻨّﻤﻮذج ﻛﺴﺮا ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻴﻘﺒﻊ ﺧﺎرﺟﻪ ،وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺪو أﻧّﻪ
ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺬات اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﻟﻜﻨّﻪ – ﻓﻲ ﻇﻞّ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر – ﻳﻐﻔﻞ أو
ﻳﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺰءًا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﺎء ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ رؤﻳﺔ.
إن اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮاء إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺛﺒﺎت ﺣﻀﻮر ذواﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞّ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ إﻧّﻤﺎ
ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺸﻌﺮي ﻻ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻓﺤﻀﻮر اﻟﺬّات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻤﺺ ﻣﻨﻈﻮر اﻵﺧﺮ – ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ أو ﺗﺒﻨﻴﻪ ،ﻓﻬﻮ –
ﺑﺬﻟﻚ – ﻳﺴﺘﻌﻴﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎرﺟﻪ وﻳﻀﺤﻲ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻪ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻤﻮذج اﻟﺬّات اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺘﻪ.
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﻐﺪو ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻲ "ﺳﻴﻨﻴﺔ" أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻻ
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺒﻨﺎء ﻗﺼﻴﺪة "ﺳﻴﻨﻴﺔ" اﻟﺒﺤﺘﺮي وﺣﺪﻫﺎ ،وإﻧّﻤﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻨّﻤﻮذج ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺷﻬﺮ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ .وإذا ﻛﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﺸﻬﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨًﺎواﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻮﻫﺮه وﺗﻤﻈﻬﺮه اﻟﺸﻜﻠﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﺸﺎر إﻟﻰ ارﺗﺒﺎط ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺑﻮﺟﻮد
ﻏﺮض ﻣﺎ ﻟﻠﻨﺺ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﺼﻴﺪة) .(34
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨّﻘﺎد واﻟﺪارﺳﻴﻦ أن اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دﻓﻘﺔ
ﻓﻜﺮﻳﺔ واﺣﺪة ،واﻧﺘﻬﻰ اﻟﻔﻬﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺬﻟﻚ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺑﻨﺎء ﺛﻼﺛﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﺎﻟﻐﺮض
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اﻟﺸﻌﺮي ،وﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﻃﻮل اﻟﻤﺪى اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ) اﻟﻠﻔﻈﻲ (ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﻓﺤﺪدتْ –
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻵراء ﻓﻲ ذﻟﻚ – ﺑﺴﺒﻌﺔ أﺑﻴﺎتٍ ﻓﺄﻛﺜﺮ أو ﻋﺸﺮة أﺑﻴﺎتٍ أو ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﻴﺘًﺎ) .(35
ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت أو اﻷﻏﺮاض ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺪم اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﺬّاﺗﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ
ﻋﺮف ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة )اﻟﻄﻠﻞ أو اﻟﻨّﺴﻴﺐ( ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺰﻣﻨﻲ وﺗﺼﻮﻳﺮ أﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎن
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄّﻠﻞ ،أو ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺬّات ﺑﺎﻵﺧﺮ – اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨّﺴﻴﺐ ،أي – ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ  -ﻫﻨﺎك ﻓﻬﻢ ﻣﺎ
ﻟﻠﺰﻣﻦ ،أو ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺪﻗﺔ ﻫﻨﺎك إﺣﺴﺎس ﺣﺎد ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﻗﻠّﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻓﻴﻪ
ذروة اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺠﺮدة ،ورﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘّﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ واﺿﺢ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻪ اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق.
وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻄّﻠﻞ واﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة – اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﻤﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ
ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺬّات ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن ،وﻋﺒﺮ ﺳﻴﺮورة اﻟﺬّات ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎوز ﺛﻘﻞ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ،
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻹﻃﺎر أو اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﻋﻠﻰ
أﻧّﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ رؤﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻇﺮﻓﻴﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ زﻣﺎﻧًﺎ
وﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ وﺑﻴﺌﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺮر ﻛﻞّ ﻣﻘﺎﺻﺪه وأﻏﺮاﺿﻪ ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻓﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة وﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷدﺑﻲ إﻧّﻤﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺬّﻫﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ورؤﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ "ﺳﻴﻨﻴﺔ" اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻓﺴﻴﻠﺤﻆ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ – إﻟﻰ ﺣﺪ
ﻣﺎ – ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨّﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
) (36
وﺗﺮﻓّﻌﺖُ ﻋﻦ ﺟﺪا ﻛﻞﱢ ﺟﺒﺲ
ﺻﻨْﺖُ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻤﺎ ﻳﺪﻧّﺲ ﻧﻔﺴﻲ
ـ ـﺮ اﻟْﺘِﻤﺎﺳﺎ ﻣﻨﻪ ﻟِﺘَﻌﺴِﻲ وﻧَﻜْﺴﻲ
وﺗَﻤﺎﺳﻜْﺖُ ﺣﻴﻦ زﻋﺰﻋﻨﻲ اﻟﺪﻫـ
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨّﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻛﺄﻧّﻪ ﻳﻘﻒ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻔﻪ اﻟﺠﺎﻫﻠ ﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨًﺎ ﻗﻮة اﻟﺪﻫﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو
ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ)  ،(37ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻮف ﺑﺪا ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻋﻦ وﻗﻮف اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻴﻦ:
-

اﻷوﻟﻰ أن اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻛﺸﻔًﺎ واﺿﺤﺎ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ،وﻛﺄﻧّﻪ،
ﺗﺤﺖ وﻃﺄة ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ وﻋﻤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ،ﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻬﺎ ،أو ﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﺒﺪا
واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺮاﻓﺾ ،اﻟﺬي ﻳﻨﺄى ﻓﻴﻪ ﺑﺬاﺗﻪ ﻋﻤﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺪﻧﺲ .وإذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ
اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ – ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ – اﻟﻐﺮض اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻌﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
)اﻟﻤﺪﻳﺢ( ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻴﺼﻔﻪ ﺑـ )اﻟﺠﺪا( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺮﻓﻊ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﺒﺤﺘﺮي وﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻐﺮض ﻓﺤﺴﺐ ،وإﻧّﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ذﻟﻚ ﻋﻦ
560
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ﺟﺪﻟ ﻴﺔ اﻟ ّﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟْﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﻨ ﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ

ﺧﺮوج واﺿﺢ ﻋﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺢ أو اﻟﻬﺠﺎء أن ﻳﺄﺗﻲ
ﻻﺣﻘًﺎ.
-

واﻟﺠﻬﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن اﻟﺒﺤﺘﺮي – ﺗﺤﺖ وﻃﺄة ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻔﺮﻳﺪة وﺿﻤﻦ إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﻘﻮﺗﻪ ﻛﺸﺎﻋﺮ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺳﻼﻓﻪ اﻟﺸﻌﺮاء وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة – ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻄّﻠﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮا ،وﻳﻌﻠﻦ ﺻﺮاﺣﺔ
رﻓﻀﻪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﻞ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ،وﻫﻮ – ﺑﺬﻟﻚ  -إﻧّﻤﺎ ﻳﻌﻴﺪ
رﺳﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷدﺑﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
ﺣِﻠَﻞٌ ﻟَﻢ ﺗَﻜُﻦ أَﻃﻼلَ "ﺳﻌﺪى"

ﻓﻲ ﻗِﻔَﺎرٍ ﻣﻦ اﻟْﺒﺴﺎﺑﺲ ﻣﻠْﺲ

) (38

إن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺤﺘﺮي أو اﻧﺠﺬاﺑﻪ إﻟﻰ آﺛﺎر إﻳﻮان ﻛﺴﺮى ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮاه
اﻻﻋﺘﻴﺎدي اﻟﺒﺴﻴﻂ ،وإﻧّﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻮﻗﻔًﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻛﻠّﻴﺎ ﻳﻌﻠﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﻠﻦ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﺗﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻷﻃﻼل "ﺳﻌﺪى" اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻘﻔﺎر
اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ)  ،(39وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ – ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  -أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷدﺑﻲ،
ﻓﻴﺒﺪأ ﺑﺘﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺘّﺮﻓﻊ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺠﺪاء ،وﻛﺄﻧّﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻬﺪم ﺳﻠﻢ
اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،إذْ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺢ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ اﺳﺘﺠﺪاء ،وأن ﻓﻴﻪ ﺗﺪﻧﻴﺴﺎ ﻟﻠﺬّات .ﻓﻴﻘﺪم
ﺛﻴﻤﺔ اﻟﻤﺪﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺛﻴﻤﺔ اﻟﻄّﻠﻞ اﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﺘﺄﺗﻲ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻜﻞ
وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺒﺪو ﺗﻨﻘﻴﺤﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة وﺷﻜﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮتْ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.
وﻳﺒﺪو أن ﻛﻞّ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺮي ،وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻳﻀﺎح ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻀﺪه ﻣﻦ رؤﻳﺔ – ﻟﺪى اﻟﺒﺤﺘﺮي – اﻟﺬي ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻓﻴﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﻪ
ﻋﻨﻪ ،وﻳﺆﻣﻢ وﺟﻬﻪ إﻟﻰ إﻳﻮان ﻛﺴﺮى آن ﺷﺮوان ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ آﺛﺎره ﻣﺎدﺣﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺘﻲ
أﺣﺪﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺑﺈﻇﻬﺎر ﻣﻮﻗﻔﻪ وﺗﺮﻓﻌﻪ ﻋﻦ اﺳﺘﺠﺪاء ﻣﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺠﺒﺎن واﻟﻠﺌﻴﻢ
)ﺟﺒﺲ(.
إن إﻳﻀﺎح ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻌﺎرض ﻟﻠﺒﺤﺘﺮي ،ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ
ﺷﻮﻗﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻐﺎﻳﺮة ،اﺳﺘﻌﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺘﺠﺎوزا أو رﺑﻤﺎ
ﻣﺼﺤﺤﺎ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺎ وردت ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ،وﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﻀﻮره ﻛﺸﺎﻋﺮ ﻛﺒﻴﺮ
ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﺳﻼﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺒﺤﺘﺮي واﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻦ ،ﻓﻴﺒﺪأ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ وﺳﺆال
اﻟﺮﻓﻴﻘﻴﻦ ،ﻓﻴﻘﻮل:
اذْﻛﺮا ﻟﻲ اﻟﺼﺒﺎ وأﻳﺎم أُﻧﺴﻲ
اﺧﺘﻼف اﻟﻨّﻬﺎرِ واﻟﻠﻴﻞ ﻳﻨﺴﻲ
) (40
ﺻﻮرت ﻣِﻦ ﺗَﺼﻮراتٍ وﻣﺲ
وﺻِﻔﺎ ﻟﻲ ﻣﻼوةً ﻣِﻦ ﺷﺒﺎبٍ
561
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ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ وﺣﻤﺪان

ﻟﻘﺪ ﺑﺪأ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺈدراك ﻗﻮﺗﻪ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﺼﺮﻳﻪ :اﻟﻨّﻬﺎر واﻟﻠّﻴﻞ  ،ﺛﻢ
ﺧﺎﻃﺐ رﻓﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
ﺷﻮﻗﻲ ﻳﻌﺎرض اﻟﺒﺤﺘﺮي ،وﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘّﻮازي اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻤﻪ ﻣﻊ
ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻲ اﻟﻐﺮض واﻟﻮزن اﻟﻌﺮوﺿﻲ واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺛﻴﻤﺎت ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة،
وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،وﻛﺄن ﺷﻮﻗﻲ ﻳﻌﻴﺪ ﻗﺮاءة ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي وﻳﻨﻘﺤﻬﺎ ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.
ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ – ﻣﺮة أﺧﺮى – أن ﺷﻮﻗﻲ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟﻴﻨﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ دون ﺣﻀﻮر ذاﺗﻪ
اﻟﺸﺎﻋﺮة ،وإﻧّ ﻤﺎ ﻳﺠﺎري اﻟﺒﺤﺘﺮي وﻳﺘﺼﺎﺣﺐ ﻣﻌﻪ ﺑﻀﺮورة إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺼﻴﺪة وﺑﻨﺎﺋﻬﺎ،
ﻓﻼ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ أﺛﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﻞ)  (41ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻞ ﻳﺆﺧﺮه إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻴﺄﺗﻲ إﻳﻀﺎﺣﻬﺎ ،ﻟﻜﻨّﻪ ﻳﺴﻤﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺗﻪ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ذات اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ –
اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ؛ إذْ ﺗﻮﺣﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﺷﻮﻗﻲ "اﺧﺘﻼف اﻟﻨّﻬﺎر واﻟﻠّﻴﻞ ﻳﻨﺴﻲ" ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ" :إن ﻓِﻲ اﺧْﺘِﻼفِ
اﻟﻠﱠﻴﻞ واﻟﻨﱠﻬﺎرِ وﻣﺎ ﺧَﻠَﻖ اﻟﻠﱠﻪ ﻓِﻲ اﻟﺴﻤﺎواتِ واﻷَرض ﻟَﺂﻳﺎتٍ ﻟﱢﻘَﻮم ﻳﺘﱠﻘُﻮن) "ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ ،(6 ،وﺑﺬﻟﻚ
ﻓﺸﻮﻗﻲ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎر ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ دون ﺗﺨﻞ ﻋﻦ رؤﻳﺘﻪ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻓﻴﻀﻊ ﺷﻮﻗﻲ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻲ أﻓﻖ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ
اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﻀﺔ ،أي أﻧّﻪ اﻧﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺧﻄﻮﺗﻴﻦ:
-

اﻷوﻟﻰ :أﻧّﻪ اﺳﺘﻌﺎد ﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻠﺒﺤﺘﺮي ﻧﻤﻂ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺑﺎﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻗﺒﻞ أن
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺸﻜﻠﺘﻪ.

-

واﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ :ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺴ ﻲ – اﻟﻤﺤﺴﻮس ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﻞ ،إﻟﻰ اﻟﺬّﻫﻨﻲ
اﻟﻤﺠﺮد ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﻨّﺴﻴﺎن.

وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺮﺳﻢ ﺧﻂّ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻟﻴﻨﻀﻢ إﻟﻰ زﻣﺮة اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻜﺒﺎر ،وﻳﺜﺒﺖ ﺣﻀﻮره ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
اﻷدﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﻮﻗﻲ وﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮا ﻟﻬﺎ وﺗﺤﻮﻳﻼً ﻓﻲ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻧﻈﺎم
اﻟﻘﺼﻴﺪة ،وﻟﻌﻞّ ذﻟﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ أﺻﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺤﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻟﻴﻀﻊ رؤﻳﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ،
وإﻧّﻤﺎ ﻳﻤﻌﻦ – ﻣﺮة أﺧﺮى – ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎوزا
اﻟﺒﺤﺘﺮي ،ﻓﻴﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻤﻜﺎن – اﻟﻤﻨﺎزل ،واﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﺆال اﻟﺪﻳﺎر ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ
ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﻞ ،ﻓﻴﻘﻮل:
) (42
أَو أَﺳﺎ ﺟﺮﺣﻪ اﻟﺰﻣﺎن اﻟْﻤﺆﺳﻲ؟
وﺳﻼ ﻣﺼﺮ :ﻫﻞْ ﺳﻼ اﻟْﻘﻠﺐ ﻋﻨﻬﺎ
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ﺟﺪﻟ ﻴﺔ اﻟ ّﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟْﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﻨ ﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ

ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻌﺎد ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺮﻓﻴﻘﻴﻦ وﺳﺆال
اﻟﺪﻳﺎر ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ،ﻟﻜﻨّﻪ وﺿﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﺬّاﺗﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺟﺰءًا ﻣﻦ إﺣﺴﺎﺳﻪ
اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻜﻠّﻲ .وﻟﻌﻞّ ذﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ أن ﺷﻮﻗﻲ ﻳﺮﺳﻢ ﺧﻄًﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺄل
اﻟﺪﻳﺎر واﻟﻤﻨﺎزل ﻻ اﻟﻄﻠﻞ ،وﻳﺆﺧﺮ ذﻛﺮ اﻟﻄﻠﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ
اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ذﻛﺮ اﻟﻄﻠﻞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟ ﻔﻪ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻤﻨﺎزل ،وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
ﻓﻲ ذﻛﺮه اﻟﻤﻨﺎزل ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬه اﻟﺘّﻘﺎﻟﻴﺪ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ ذﻛﺮ اﻟﻄﻠﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﺴﺪ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﻏﻴﺎب ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ اﻟﺬات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،واﻟﺤﻀﻮر
اﻟﻤﺆﻛﺪ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺬات.
ﺛﻢ إن ﺷﻮﻗﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﺆال اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻦ ﻟﻠﻄﻠﻞ)  ،(43ﻓﺈذْ ﻳﺴﺄل اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ
اﻟﻄﻠﻞ ﻳﺘﺴﺎءل ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﺪى ﻓﻲ ﻗﻮل ﻟﺒﻴﺪ:
ﻓَﻮﻗﻔْﺖُ أﺳﺄﻟُﻬﺎ ،وﻛﻴﻒ ﺳﺆاﻟُﻨﺎ

ﺻﻤﺎ ﺧﻮاﻟﺪ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﻛﻼﻣﻬﺎ

) (44

أو ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻨّﺎﺑﻐﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺪﻳﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
وﻗﻔْﺖُ ﻓﻴﻬﺎ أُﺻﻴﻼﻧًﺎ أُﺳﺎﺋﻠُﻬﺎ

) (45

ﻋﻴﺖْ ﺟﻮاﺑﺎ ،وﻣﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ ﻣﻦ أﺣﺪِ

وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻇﻞّ اﻟﺴﺆال ﻏﺎﺋﺒﺎ واﻟﺠﻮاب ﻣﻌﻄﻼً ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب
اﻟﺰﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﺎ ﻛﻠّﻴﺎ ﻣﺠﺮدا ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻲ ﺳﺆاﻟﻪ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ،وﻗﺪرﺗﻪ ﻣﻦ داﺧﻠﻪ
ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ،وﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺪﻳﺎر ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻟﻴﺴﺖ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﺎن أو اﻟﻤﻜﺎن  -اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،وإﻧّﻤﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘّﻔﻜﻴﺮ اﻟﺬّﻫﻨﻲ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺬّات ،وﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﺳﺆاﻟﻪ اﺳﺘﻨﻜﺎرﻳﺎ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻧﺴﻲ ﻣﺼﺮ ،وإذا ﻛﺎن اﺧﺘﻼف اﻟﻨّﻬﺎر
واﻟﻠّﻴﻞ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﻨّﺴﻴﺎن ،ﻓﺈن اﻣﺘﻼك اﻟﺬّات ﻗﻮة داﺧﻠﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺬاﻛﺮة،
وﺗﺤﻮﻳﺮ ﻗﻮة اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺘﺼﺒﺢ وﺟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﺳﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻗﻮة ﺣﻀﻮر اﻟﺬّات وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻠﻲ
اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺤﺪاﺛﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﻄّﺒﻴﻌﺔ.
ﺛﻢ ﻳﻠﺤﻖ ﺷﻮﻗﻲ ذﻟﻚ ﺑﺬﻛﺮ رﺣﻠﺔ ﻣﺘﺨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬّﻫﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع ﺻﻮت اﻟﺒﺎﺧﺮة،
ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺮﺣﻠﺔ ﺷﻌﻮرﻳﺔ  -ذﻫﻨﻴﺔ ﺻﻮب اﻟﺪﻳﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻳﺤﻘﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻳﺘّﺒﻊ أﺳﻼﻓﻪ اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ،وﻟﻜﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺣﻀﻮره ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺘﻪ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
ﻋﺼﺮه ﺗﻤﻠﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮﺣﻠﺔ ذﻫﻨﻴﺎ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﺟﺎء ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ:
-

اﻷول اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻛﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﺠﺒﺮه ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺬّﻫﺎب إﻟﻰ ﻣﺼﺮ.

-

واﻟﺜﺎﻧﻲ :أن ﺗﺨﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻳ ﺠﺴﺪ ﻓﻜﺮة ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻟﺤﺪاﺛﺔ ،إ ْذ
ﻳﻘﺎم اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺬّﻫﻨﻴﺔ ﻻ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻘﻮى اﻟﻄّﺒﻴﻌﺔ أو
563
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أﻳﺔ ﻗﻮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﺘّﺎم ﻟﻠﺬّات ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ اﻟﺬّﻫﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ
ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻤﻨّﻊ ذﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﺗﺘﻢ ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ زﻣﺎﻧﻴﺎ وﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ،ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣﺮة ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄﺛﺮ اﻟﺰﻣﻦ
ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘّﺤﻮل ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو أن ﺷﻮﻗﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ
ﺑﻤﺎ أﻧﺠﺰ ه اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺼﻮر ،ﻓﻴﺘﺘﺒﻊ ﻣﻨﺠﺰات أﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ،ﺛﻢ
ﻣﻨﺠﺰات اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﺑﻌﺪ أن ﻳﻄﻤﺌﻦ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ )ﻃﻠﻼً(
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘّﺄﺳﻲ ﻻ ﻣﺠﺮد اﻟﻌﻈﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺒﺤﺘﺮي.
ﺛﻢ ﻳﻨﻬﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ ﺛﻴﻤﺔ )اﻟﻄّﻠﻞ( ﻟﻤﺎ أﺣﺪﺛﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺮﺑﻂ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﺘّﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺟﺴﺪ ذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻄّﻠﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺼﻴﺪة ،وﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﺘﺒﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻄّﻠﻞ ،ﻟﻜﻨّﻪ ﻳﺮى أن ﻓﻌﻞ اﻟﺒﺤﺘﺮي
ﻗﺪ أﻇﻬﺮ ﻗﻮﺗﻪ ﻛﺸﺎﻋﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ أﺳﻼﻓﻪ اﻟﺸﻌﺮاء ،وﻟﻜﻨّﻪ – أﻳﻀﺎ – اﻧﺤﺮف إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳ ﺼﺤﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺬي اﺗﺨﺬه ﺷﻮﻗﻲ ﻟﻴﺠﻌﻞ اﻟﻄّﻠﻞ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻮاءم ﻣﻊ
ﺗﻄﻮر ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ:
ﺣﺴﺒﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﻄّﻠﻮلُ ﻋِﻈَﺎتٍ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪٍ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻫﻮرِ ودرس
) (46
ﺿﻲ ﻓﻘﺪ ﻏﺎب ﻋﻨﻚ وﺟﻪ اﻟﺘّﺄﺳﻲ
وإذا ﻓﺎﺗﻚ اﻟْﺘﻔﺎتٌ إﻟﻰ اﻟﻤﺎ
وﻳﻌﺪ ﺷﻮﻗﻲ  -ﻫﻨﺎ  -آﺛﺎر اﻟﻌﺮب ﻃﻠﻼً ،وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﺴﺎر
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ،إذ ﻳﺆﺳﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﺮورة أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻜﺮة اﻟﻄﻠﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،ﻛﻤﺎ اﻛﺘﻔﻰ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﺑﺄﻃﻼل ﺳﻌﺪى ،وﻫﻨﺎ – ﻣﺮة أﺧﺮى ﻳﺆﺧﺮ ﺷﻮﻗﻲ
اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻄﻠﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،وﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺮؤﻳﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ
ﻳﺼﺤﺢ ﻣﺴﺎر اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﺮﻳﺪ ﺗﺆﻛﺪ ﺣﻀﻮره ﻛﺸﺎﻋﺮ ﻣﺘﻤﻜﻦ ،وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أﻧﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺒﺘﻐﺎه
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺮده ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻣﺎ ﻳﺒﻐﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر واﻷﻃﻼل ﻫﻮ اﻟﺘﺄﺳﻲ
ﻻ اﻟﻌﻈﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺧﻴﺮ ،واﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻆ ﻛﻤﻦ ﻳﺘﺄدب وﻳﺘﻮﻗﻒ ﺑﻔﻌﻞ ﺧﺎرج
ﻋﻦ اﻟﺬّات ،أﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﺘﺄﺳﻰ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﻔﻌﻞ ذاﺗﻲ ذﻫﻨﻲ ،وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺮر ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﺘّﺄﺳﻲ" اﻟﺘﻲ
ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻤﺆﺳﻲ".
إن اﻟﺘّﻨﻘﻴﺢ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﻳﻤﺎرﺳﻪ ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻋﺘﺮاف ﻛﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ؛ أي ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻌﻪ ،وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ )ﻣﺎ ﺑﻌﺪ( .وﻫﺬا ﻳﺸﻴﺮ ﺑﻮﺿﻮح إﻟﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ
وﺿﻊ اﻟﺬّات ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺤﻀﻮر واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻻ اﻟﻬﺮوب واﻟﻐﻴﺎب ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺷﻮﻗﻲ؛ إﻧّﻪ ﻳﺘﺼﺎﺣﺐ
ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻋﺒﺮ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻟﻴﺼﺤﺢ ﺧﻄﺘﻬﺎ وﻣﺴﺎرﻫﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ ﺷﻮﻗﻲ وﻟﻢ ﻳﺨﻔﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛﺮ
ﻣﺎ ﺟﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺮاء ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﻗﺪ وﺻﻒ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻛﻨﺖُ ﻛﻠّﻤﺎ
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ﺟﺪﻟ ﻴﺔ اﻟ ّﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟْﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﻨ ﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ

وﻗﻔﺖُ ﺑﺤﺠﺮ ،أو ﻃﻔﺖُ ﺑﺄﺛﺮ ،ﺗﻤﺜﻠﺖُ ﺑﺄﺑﻴﺎﺗﻬﺎ ،واﺳﺘﺮﺣﺖُ ﻣﻦ ﻣﻮاﺛﻞ اﻟﻌِﺒﺮ إﻟﻰ آﻳﺎﺗﻬﺎ ،وأﻧﺸﺪتُ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻦ ﻧﻔﺴﻲ:
وﻋﻆَ اﻟﺒﺤﺘﺮي إﻳﻮان ﻛِﺴﺮى

وﺷﻔﺘْﻨﻲ اﻟْﻘﺼﻮر ﻣﻦ ﻋﺒﺪِ ﺷﻤﺲ

ﺛ ﻢ ﺟﻌﻠﺖُ أَروض اﻟﻘﻮلَ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮوي ،وأﻋﺎﻟﺠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزن ﺣﺘﻰ ﻧﻈﻤﺖُ ﻫﺬه
اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ") .(47
ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﻤﺜّﻞَ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻼﺣﻖ ﺷﻮﻗﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﻠﻔﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻲ
اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻨّﺺ؛ إذْ ﺗﺒﺪو ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻌﺎرض ﻻ اﻟﺘّﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻪ ،وﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘّﻮازي،
وﺷﻮﻗﻲ ﻳﺮى ذاﺗﻪ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ أو رﺑﻤﺎ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻋﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺤﺘﺮي ،ﻓﻔﻲ ﺑﻴﺘﻪ اﻷول اﻟﺬي
ﻧﻈﻤﻪ أﺳﺲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻈﺔ ،ﻓﺈن ﺷﻮﻗﻲ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻔﺎء واﻟﺘّﻄﻬﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ) .(48
وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺒﺪو اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ – ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻜﺒﺎر – ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧّﻬﺎ ﺗﻘﺒﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮاوﻏﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘّﻘﻠﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﺮس ﻏﻴﺎب اﻟﺬّات ،واﻟﺤﻀﻮر اﻟﺬي ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻜﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻛﺒﺒﺮ ﻣﺜﻞ ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺎﺗﻪ ﻳﻨﺘﻬﺞ ﻧﻬﺞ اﻟﺘّﻨﻘﻴﺢ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻀﻮر ﻟﺬاﺗﻪ اﻟﻤﻤﺘﺪة واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ ﺑﻌﻤﻖ واﻗﺘﺪار.
وﻳﺄﺗﻲ ﻛﻞّ ذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻻ ﻟﺮﻓﻀﻬﺎ أو ﻫﺪﻣﻬﺎ ،إن اﻻﺑﻦ اﻟﺬي
ﻳﺘﺼﺎﺣﺐ ﻣﻊ أﺑﻴﻪ إﻧّﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻸﺑﻮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ اﻻﺑﻦ اﻟﻀﺎل ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ
ﺷﻌﺮاء اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﻗﻲ وﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺎﺗﻪ
وﺳﻴﻨﻴﺘﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪاً إﻧّﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺪاﺛﻲ أﺻﻴﻞ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﻤﺘﻠﺊ واﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺬّات ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ زﻣﺎﻧﻴﺎ وﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ،ﻻ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻟﻠﺤﺪاﺛﺔ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ وﺣﺪه ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ
اﻟﺠﺬور ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﺪاﺛﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺎ ،وﻟﻴﺲ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﻠّﻲ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﺬور) ،(49
ﻓﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﻧﻈﺎم أدﺑﻲ ﺷﻜﻠﻲ وإﻧّﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻌﺮ اﻟﺒﺤﺘﺮي – اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ – ﺑﺎﻫﺘﺰاز ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﺗﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎء ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّ ﺤﻮ اﻟﺬي أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻪ .وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ
ﻫﺬه اﻟﺠﺬور ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻟﻠﺬّات ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻈﺔ وﺟﻮدﻫﺎ ،ﻋﺎد – ﻣﺮة أﺧﺮى – ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘّﻨﻘﻴﺢ
اﻟﺸﻌﺮي ﻹﺛﺒﺎت ﺣﻀﻮره ،وﻟﻴﻨﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺠﺪ ذاﺗﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻠﻮ.
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ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ وﺣﻤﺪان

 -3اﻟﺘّﻘﻠﻴﺪ واﻟﻮﻋﻲ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺬات وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ
إن اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻮﺟﻮد ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺑﻤﺪى إدراك اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺬاﺗﻪ ﺿﻤﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﻜﺒﺮى
واﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻳﻌﻲ ذاﺗﻪ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ ﻟﻸﻃﺮ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻓﺘﻤﺜّﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ ﻟﺪﻳﻪ ،وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺴﻄﺤﻲ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﺬّات وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ .إن إﺗﺎﺣﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﻋﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن
ﺑﻤﺤﺎﻛﺎة وﻋﻲ ذات أﺧﺮى أو ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﻜﻠّﻲ ،وإﻧّﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺪار اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺬّات
ﺑﻬﻮﻳﺘﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﺔ ،وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻮﻗﻒ ﺣﺪاﺛﻲ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ دون ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬات
وﺣﻀﻮرﻫﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻬﻨﺔ ﻟﻶﺧﺮ زﻣﺎﻧﻴﺎ أو ﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎ ،ورﺑﻤﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ أدرﻛﻪ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺈﺣﺴﺎﺳﻪ
ﺑﺬاﺗﻪ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ،وﻛﻢ ﻳﺒﺪو ﻏﺮﻳﺒﺎ أن ﺗﻮﺻﻒ ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﺒﺎراﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻤﻖ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺬّات اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
اﻟﺸﻜﻠﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﺳﺘﻈﻬﺎر ﻋﻤﻖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﺷﻜﻼً ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،وﻣﻀﻤﻮﻧًﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ وﻋﻲ ﺧﺎص ﺑﻌﻨﺼﺮي اﻟﺰﻣﻦ واﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ
ﺑﺎﻟﺬّات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
أ .ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬّات إزاء اﻟﺰﻣﻦ.
ﺗﺒﺪأ ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺎﻹﻣﻌﺎن ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺪورة اﻟﺰﻣﻦ "اﻟﻨّﻬﺎر
واﻟﻠّﻴﻞ" ﻋﺒﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼف)  . (50وإذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة
ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻀﺎد ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﺠﺮد ﻟﻠﺰﻣﻦ ،ﻓﺈن اﻟﺒﺪء ﺑﻠﻔﻈﺔ "اﺧﺘﻼف" ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻟﻨﺴﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ،وإﻧّﻤﺎ اﻟﺒﺪء ﺑﻜﻠﻤﺔ "اﺧﺘﻼف" ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ﻣﺆﺳِﺴﺔً ﻟﺤﺎﻟﺔٍ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻜﻠّﻴﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﻧﺴﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﻨّﺴﻴﺎن ،ﻓﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﺧﺘﻼف ﻳﻬﺪم ﻓﻜﺮة اﻟﺘّﻀﺎد ﻟﻴﺪﻓﻊ ﺑﺪورة اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ
"اﻟﻨّﻬﺎر واﻟﻠّﻴﻞ" ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺠﺎل ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ذﻫﻨﻴﺎ ﺑﺈدراك اﻟﺰﻣﻦ ﻛﻘﻮة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﺘّﺬﻛﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﺒﺎ وأﻳﺎم اﻷُﻧْﺲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاءم ﻣﻊ
اﻟﻤﻌﻄﻰ اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻜﻠّﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه ،ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻً
ﻟﻠﺘّﺄﺳ ﻲ ،وﻳﻜﻮن اﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﺆﻛّﺪا ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﺘّﻐﻴﻴﺮ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺠﺮي ﺧﻠﺨﻠﺔ ﻫﺬا
اﻟﻨّﺴﻖ ﻋﻨﺪ دﺧﻮل ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺬات ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻓﻌﻞ اﻟﻨّﺴﻴﺎن ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻌﻞ "اذﻛﺮا".
وﻋﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ رؤﻳﺔ ﻣﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺳﺴﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ ،ذﻟﻚ أ ن
اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻗﺪ أدرج اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺨﺎرﺟﻲ /اﻟﻤﺎدي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺻﻮن ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻊ ﻋﻦ "اﻟﺠﺪا" واﻻﺳﺘﺠﺪاء ،ﻓﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬّات ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺎدي
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ﺟﺪﻟ ﻴﺔ اﻟ ّﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟْﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﻨ ﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ

ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﻔﻈًﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ وذاﺗﻪ ،ﺛﻢ إﻧّﻪ ﺗﺰﻋﺰع أﻣﺎم ﻗﻮة اﻟﺰﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ .ﻟﻜﻦ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺪأ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
اﻟﺬّات ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪم اﻟﺬّاﻛﺮة ،ﻓﺎﻫﺘﻤﺎم ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺬاﺗﻪ ﺟﺎء داﺧﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬّﻫﻨﻲ واﻟﺸﻌﻮري ،وذﻟﻚ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺴﻲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ،وﻫﺬا
اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬّﻫﻨﻲ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺬّات ﻛﺬات ﻓﺎﻋﻠﺔ إزاء ﻗﻮة
اﻟﺰﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻜّﻦ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺎ ،وﻛﺴﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﺘّﺬﻛﺮ اﻟﻤﻌﻄﻞ ﻟﺤﺪث
اﻟﻨّﺴﻴﺎن ،ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺪﻫﺮ ﻃﻴﻌﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
) (51

رﻛِﺐ اﻟﺪﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮي ﻓﻲ ﺛﺮاﻫﺎ

ﻓﺄﺗﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤِﻤﻰ ﺑﻌﺪ ﺣﺪس

ﻟﻦ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ إزاء ﻓﻌﻞ اﻟﺰﻣﻦ ،وإﻧّﻤﺎ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ داﺧﻠﻪ ﻟﺘﺠﺎوز
اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ وﻟﻴﺨﻠﻖ ﻓﻀﺎء ﻟﺬاﺗﻪ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ:
وﺳﻼ ﻣﺼﺮ ﻫﻞْ ﺳﻼ اﻟْﻘﻠﺐ ﻋﻨْﻬﺎ

أو أَﺳﺎ ﺟﺮﺣﻪ اﻟﺰﻣﺎن اﻟْﻤﺆﺳﻲ

إذْ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻮل ﻓﻌﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﻫﺪم ﻟﻠﺬّاﻛﺮة ﺑﺎﻟﻨّ ﺴﻴﺎن ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺪاوﻳﺎ وﻣﺆﺳﻴﺎ ،وﻛﺄﻧّﻪ
أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻠﺬّات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮح .وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻘﺪرة
اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟﺘّﺄﻃﻴﺮ اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ واﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ،وﻟﻌﻞّ ذﻟﻚ ﻳﻔﺴﺮ اﺳﺘﻌﺎدة ﺷﻮﻗﻲ ﻟﺴﺆال اﻟﺪﻳﺎر ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺎﻫﺎ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻗﺎﺻﺪا ،ﻣﻌﻴﺪا ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﺜﻴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺘّﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ.
إن ﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﻊ ﺻﻮرة اﻟﺒﺎﺧﺮة وﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺷﻮﻗﻲ أﻣﺮ اﻗﺘﻴﺎدﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﻦ ﺷﻮق ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﻤﺼﺮ)  ،(52ﻳﺴﺘﻈﻬﺮ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻌﻞ اﻟﻠّﻴﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ذاﺗﻪ ﻣﻦ داﺧﻠﻪ )ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ(
ﻟﻴﻨﻤﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻌﻞ اﻟﺘّﺬﻛﺮ وﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ أن ﻳﻤﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﺎه ،ﻟﻴﻈﻬﺮ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ/
اﻟﺬّﻫﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ "ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺮﺟﻞٌ ،وﻗﻠﺒﻲ ﺷﺮاع ."ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺘﺮي اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﺼﺮه ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺼﻮن )ﺣﺠﺐ اﻟﻨّﻔﺲ( ،ﻓﺈن ﺷﻮﻗﻲ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻟﺘﻜﻮن وﺛّﺎﺑﺔ
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﻟﻠﺤﺲ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ )اﻟﺨُﻠﺪ( اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺠﺎوز ﻗﻮة اﻟﺰﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﺨُﻠﻮد
اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ،ﻟﻴﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﺪرة اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖْ ﻣﺆﺳﻴﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ إدراﻛﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬّاﺗﻲ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺬّﻫﻨﻲ أوﻻً ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﻟﻪ إذا ﻣﺎ ﺷﻐﻞ ﻋﻦ وﻃﻨﻪ ﺑﺎﻟﺨُﻠﺪ.
إن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻜﻠّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺨﻠﻮد )اﻟﻤﺘﺠﺎوز ﻟﻠﻔﻨﺎء( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻓﻜﺮة ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻼءم وﻓﻌﻞ اﻟﺼﻮن وإﺑﻌﺎد اﻟﺬّات ﺣﺘﻰ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺬي ﺷﻜﺎ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ،وﺷﻜﺎ ﻣﻨﻪ
ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ ذﻛﺮه "ﻟﻠﺨﺒﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺐ" ﻳﺠﻌﻞ ﺷﻮﻗﻲ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ
ذاﺗﻪ إزاء ﻗﻮة اﻟﺰﻣﻦ وﺣﺪﺛﺎﻧﻪ ،ﻋﻨﺪ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻫﺬه ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺬّات اﻟﻤﻤﺘﻠﺌﺔ اﻟﺤﻀﻮر واﻟﻮاﻋﻴﺔ
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ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ وﺣﻤﺪان

ﻟﻤﺸﻜﻼﺗﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ رؤﻳﺔ ﻟﺘﺠﺎوز ﻛﻞّ ذﻟﻚ ،ﻋﺒﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﻜﺮة اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﻛﻤﺎ
ﻳﺒﺪو ﻓﻲ ﻗﻮل ﺷﻮﻗﻲ:
وﻣﻮاﻗﻴﺖُ ﻟﻸُﻣﻮرِ ،إذا ﻣﺎ
دولٌ ﻛﺎﻟﺮﺟﺎل ،ﻣﺮﺗﻬﻨﺎتٌ
ﺳﺪدتْ ﺑﺎﻟْﻬﻼل ﻗﻮﺳﺎ ،وﺳﻠّﺖْ

ﺑﻠﻐَﺘْﻬﺎ اﻷﻣﻮر ﺻﺎرتْ ﻟﻌﻜ 
ﺲ
ﺑﻘﻴﺎم ﻣﻦ اﻟﺠﺪودِ وﺗَﻌﺲ
) (53
ﺧﻨﺠﺮا ﻳﻨﻔُﺬان ﻣﻦ ﻛﻞّ ﺗُﺮس

إذ ﺗﺼﻮر ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت ﻗﻮة اﻟﺰﻣﻦ )اﻟﻤﻮاﻗﻴﺖ( ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺨﺘﺰﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺪول
ﻛﺎﻟﺮ ﺟﺎل ،اﻟﻤﺮﺗﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺷﻮﻗﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺮؤى اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻘﻮة اﻟﺰﻣﻦ ،ﻟﺘﻜﻮن ﺗﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ ذات ﻣﺘﻮﺛّﺒﺔ
ﻓﺎﻋﻠﺔ.
ب .اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن .ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬّات اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ إزاء اﻟﻤﻜﺎن.
ﻳ ﻈﻬﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﻮﻗﻔًﺎ واﺿﺤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺘﺮﻛﻴﺰه ﻋﻠﻰ وﻃﻨﻪ ﻣﺼﺮ وأﻣﺎﻛﻨﻪ:
)ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ( ،و )اﻟﺠﺰﻳﺮة( ،و)اﻟﻨﻴﻞ( .وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻤﻜﺎن )ﻣﺼﺮ( ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﺮتْ ﻓﻴﻪ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﻜﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻮﻗﻲ ﻟﻴﺲ ﺣﻴﺰا ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ أو أﺑﻌﺎدا ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ،وإﻧّﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻀﺎء
ﻛﻠّﻲ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻌﺪي اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ،وﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬّات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴ ﺔ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺠﺰﻫﺎ اﻟﺤﻀﺎري،
ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒِ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺬﻛﺮ اﻷﻣﻜﻨﺔ وإﻧّﻤﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ:
 .1اﻷوﻟﻰ أﻧّﻪ ﻗﺪم ﻫﺬه اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻣﻤﺰوﺟﺔ ﺑﻤﺸﺎﻋﺮه وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﻟﻴﺆﻛﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻻ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ
ﺑﺎرﺗﺒﺎط اﻟﺬّات ﺷﻌﻮرﻳﺎً ﻣﻌﻪ.
 .2واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺘّﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻈﻬﺮ اﻣﺘﺪاد ذاﺗﻪ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ،وارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺠﺬوره ،وﻟﺬﻟﻚ
ﻓﻠﻴﺴﺖْ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺠﺮد ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ،وإﻧّﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻜﻠّﻴﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺠﺬور ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﺬّات.
وﻷن ﺷﻮﻗﻲ ﻳﻌﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ أﺳﻼﻓﻪ اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ذﻛﺮ اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﺰزا ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬّات،
وﻣﻨﺘﻘﻰ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺣﻀﻮره ﻓﻲ ﻇﻞّ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ،وﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘّﻨﻘﻴﺢ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻨّﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ إﺣﺴﺎﺳﻪ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺎﻷﺛﺮ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻪ أﺳﻼﻓﻪ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺒﺤﺘﺮي
واﻟﺸ ﻌﺮاء اﻟﻘﺪﻣﺎء ،وﻟﺬﻟﻚ أﺣﺪث أﻣﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﺼﻮر اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ:
-

اﻷول :أﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﺴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻗﺪ وﻗﻒ
ﻋﻠﻰ إﻳﻮان ﻛﺴﺮى ،ورﻓﺾ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻃﻼل ﺳﻌﺪى ،واﻋﺘﺬر ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻔﺮس ﻋﻠﻰ
ﻗﻮﻣﻪ اﻟﻌﺮب ،ﻓﺈن ﺷﻮﻗﻲ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ – ﻣﻐﺘﻨﻤﺎ وﻗﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ –
ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻟﺬﻛﺮ ﻓﻀﻞ )ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ( واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻓﻜﺄﻧّﻤﺎ ﺷﻮﻗﻲ ﻳﺼﺤﺢ
568

18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol18/iss2/7

Ababneh and Hamdn: The Problem of Mimicry and Presence in Ahmad Shawqi's Siniyah

ﺟﺪﻟ ﻴﺔ اﻟ ّﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟْﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﻨ ﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ

اﻟﻤﺴﺎر واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ذﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺘﺮي ،ﻓﺒﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ )اﻷﻣﻮﻳﻮن( ﻛﺎن ﻟﻬﻢ "ﻋﺮش ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺎرق" و"ﻛﺮﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺎرب" ،وﻫﺬا اﻟﻌﺮش ﻋﺮش أﻣﻮي ﻋﺮﺑﻲ ،دون ﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮس
أو أي أﺣﺪ ،وﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ – أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮﻗﻲ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ )ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ( اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎص ،ﻟﻴﻘﻮل – ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻜﻠّ ﻴﺔ – إن ﻫﺬه اﻟﺤﻀﺎرة ﻓﻲ
اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻫﻲ ﺻﻨﻴﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻠﻌﺮب.
-

اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻳﺪرك ﺷﻮﻗﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻲ ذﻟﻚ ،أن ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺣﺘﻤﻴﺔ
ﺧﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب اﻟﻔﺤﻮل ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،وﻛﺎن اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﻞ
إﺣﺪاﻫﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﻌﻪ أن ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﺎ دام ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ ذﻛﺮ اﻟﻄّﻠﻞ ﻟﻴﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﺒﻨﻴـﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﺤﻀﻮر ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺷﻮﻗﻲ ﻻ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻬﺪم اﻟﻜﻠّﻲ ،أو
اﻟﺨﺮوج اﻟﻜﻠّﻲ ﺣﺘﻰ ﻋﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ،وﻫﻮ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮاء ﻗﺒﻠﻪ ،وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﺤﺘﺮي
ﺑﺨﺎﺻﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺒﺮز ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺘﺮي وأﺳﻼﻓﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻒ
ﺑﻤﻮازاﺗﻬﻢ ﻣﻨﻘﺤﺎ وﻣﺼﺤﺤﺎ ﻣﺴﺎر اﻟﻘﺼﻴﺪة دون أن ﻳﻘﻒ ﺿﺪ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.

ﻟﻘﺪ وﻗﻒ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻨﺪ أﻣﺎﻛﻦ ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻟﻢ
ﺗﺴﺘﻮﻗﻔﻪ ﺑﻘﺪر ﻗﺼﻮر ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ ،ﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺤﺴﻲ ﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻳﻦ
ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وإﻧّﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺘﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻜﻠّﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ أﻋﻈﻢ
اﻧﺘﺒﺎﻫﺎت ﺷﻮﻗﻲ إﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎر اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮه اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ آﺛﺎر
إﻳﻮان ﻛﺴﺮى وﺗﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻃﻼل ﺳﻌﺪى.
ﻟﻜﻦ ﺷﻮﻗﻲ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ووﺟﻪ اﻟﺘﺄﺳﻲ ﻻ أن ﻳﺘﺤﺴﺮ
ﻋﻠﻰ زﻣﻦ ﻣﻀﻰ ،ﻟﻜﻦ أن ﺗﺪرك اﻟﺬّات أن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﺗﻜﻮن ﺑـ)اﻻﺧﺘﻼف( ﻻ اﻟﺜﺒﺎت و)اﻟﺨﻠﻮد(،
وأن اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﺈرادة اﻟﺬّات وﻗﻮﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،وأن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻜﺎن
ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺄﺛﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﺬّات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
) (54
ﻧﻮرﻫﺎ ﻛﻞﱡ ﺛﺎﻗﺐِ اﻟﺮأي ﻧَﻄﺲ
ﺳﻘِﻤﺖْ ﺷﻤﺴﻬﻢ ،ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،أي أن ﻓﻌﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺒﺪو ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ رؤﻳﺔ ﺷﻮﻗﻲ ،وﻟﺬﻟﻚ أﺗﺒﻌﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ:
) (55
ـﺪﻫﺮ ،ﻛﺎﻟﺠﺮح ﺑﻴﻦ ﺑﺮءٍ وﻧُﻜﺲ
ﻣﻦ) ﻟِﺤﻤﺮاءَ( ﺟﻠﱢﻠَﺖْ ﺑﻐُﺒﺎر اﻟـ
ﻓﺴﺆاﻟﻪ ﺑـ"ﻣﻦ "ﻫﻮ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺬّات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ ﻓﻌﻞ اﻟﺰﻣﻦ واﺳﺘﻌﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻜﺎن،
وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻷﻧﺪﻟﺲ – ﻫﻨﺎ " -أﻧﺪﻟﺲ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ" ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أدوﻧﻴﺲ)  ،(56وإﻧّﻤﺎ ﺣﻀﺮتْ
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ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ وﺣﻤﺪان

ﻣﺴﻨَﺪةً إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﻈﻬﺮ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰ ﺣﻀﺎر 
ي
ﺧﺎص ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮب اﻷﻣﻮﻳﻴﻦ ،وﻷﺟﻞ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪور اﻟﺬّات ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎن ﻳﻨﻬﻲ ﺷﻮﻗﻲ
وﻗﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ آﺛﺎر اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
رب ﺑﺎن ﻟﻬﺎدم ،وﺟﻤﻮع
ﻟِﻤﺸِﺖ ،وﻣﺤﺴِﻦ ﻟﻤﺤِﺲ
) (57
ﻟِﺠﺒﺎن ،وﻻ ﺗﺴﻨﱠﻰ ﻟﺠﺒﺲ
إﻣﺮةُ اﻟﻨّﺎس ﻫِﻤﺔٌ ،ﻻ ﺗﺄﺗﱠﻰ
إن اﻹﺷﺎرات واﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮز ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻌﻞ اﻟﺬّات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎن
ﻛﺜﻴﺮة واﺿﺤﺔ ،وإن ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻄّﻠﻞ وﻓﻌﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻴﻪ واﺿﺢ أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻘﺼﻴﺪة وﻗﻔﺔ اﻟﻤﻘﺘﺪر واﻟﻤﻬﻴﺄ ﻟﻠﺘّﺄﺳﻲ واﻟﺸﻔﺎء واﻟﺘّﻄﻬﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻘﺼﻴﺪة ،إذ ﻳﻘﻮل:
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪٍ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻫﻮر ودرس
ﺣﺴﺒﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﻄّﻠﻮلُ ﻋِﻈﺎتٍ
) (58
ﺿﻲ ﻓﻘﺪ ﻏﺎب ﻋﻨﻚ وﺟﻪ اﻟﺘّﺄﺳﻲ
وإذا ﻓﺎﺗﻚ اﻟْﺘِﻔﺎتٌ إﻟﻰ اﻟﻤﺎ
ﺧﺎﺗﻤﺔ:
ﻟﻘﺪ أﻋﺎد اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺮاءة "ﺳﻴﻨﻴﺔ" أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻟﻤﺎ ﻣﺜﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
واﻟﺤﺪاﺛﺔ ،و"اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ" ﻫﻲ إﺣﺪى ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻹﺣﻴﺎﺋﻲ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺘّﺄﺛﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻳﺮى ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ /اﻟﻼﺣﻖ وﻋﻤﻠﻪ أﻧّﻪ أﻗﻞّ ﻗﺪرة ﻣﻦ
ﺳﻠﻔﻪ ،وأن اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻮى ﻣﺤﺎﻛﺎة وﻧﺴﺨﺔ أﻗﻞّ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز
إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻄﻰ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺪ أﻇﻬﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨّﺺ اﻟﻼﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻜﻠّﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪو اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ إﻟﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﺘّﺤﺪي ﻟﻴﺘﺼﺎﺣﺐ ﻣﻊ
أﺳﻼﻓﻪ اﻟﺸﻌﺮاء وﻟﻴﺒﻨﻲ ﻧﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﺪل ﻟﻴﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻨّﻘﺎش ﺣﻮل ذﻟﻚ ،وﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ
اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻹﺣﻴﺎﺋﻲ ﺷﺎﻋﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻀﻮرا ﻣﻜﺘﻤﻼً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ذات ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ زﻣﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎص،
وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﺬورﻫﺎ ﻛﺤﺎﻟﺔ أﺻﻴﻠﺔ وواﻋﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﺤﻀﻮر ،ﻓﻼ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻠﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘّﻘﺎﻟﻴﺪ
واﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻻ ﻣﻨﺒﺘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻻ ﻫﻲ  -ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى – ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﺑﺰﻣﻨﻬﺎ دون ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺟﺬري
ﺑﺎﻟﺬّات اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ إذا ﻣﺎ اﻧﺨﺮﻃﺖْ وﺗﺒﻨﺖْ رؤﻳﺔ اﻵﺧﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ .ﻓﻌﻮدة ﺷﻮﻗﻲ – ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ –
إﻟﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺮي ﻫﻲ ﻋﻮدة إﻟﻰ ﺟﺬوره ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ ﺑﻬﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﻟﺤﻈﺔ
ﺣﻀﻮره اﻵﻧﻲ ،وﺗﻄﻠﻌﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.
 .2أن ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺤﺬو ﺣﺬو اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ ،وإﻧّﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﻒ ﺑﻤﻮازاﺗﻪ
ﻛﺸﺎﻋﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻤﺎرس ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﻘﻴﺢ وﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎر ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي اﻟﺘﻲ ﻳﺮى أﻧﻬﺎ ﻗﺪ اﺧﺘﻄﺖْ
ﺧﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻟﻜﻨّﻬﺎ اﻧْﺤﺮﻓﺖْ ﻋﻦ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻘﻮة
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻫﺬا اﻟﺘّﺼﺤﻴﺢ ﻟﺮﺳﻢ ﻣﺴﺎر ﺟﺪﻳﺪ ،وﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺷﻮﻗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ ﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺼﻴﺪة واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ.
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ﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻴﺔ اﻟ ّﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟْﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﻨ ﺟﺪﻟ

 وﻗﺪ ﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ،ﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮيﺎ – ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﺴﻴﻨﻴ ﺷﻮﻗﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﻲ – ﺗﻤﺎﻣ أن.3
ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﻘﺾ واﻟﺠﺪل ﻻ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬي ﻣﺜّﻞ ﺑﺬرة اﻟﻨّﺺ اﻷوﻟﻰ ﺟﺎء ﻣﺒﻨﻴ،ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة
.اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي
ﺔﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘّﻔﻜﻴﻜﻴ ﻣﻔﻬﻮم "ﻗﻠﻖ اﻟﺘّﺄﺛﺮ" ﺑﻤﺎ ارﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳ أن.4
 وﺗﺒﺮز ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﺻﺮاع ﻳﻘﺎوم،ﻌﺮاءﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘّﺄﺛﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺸ
 وﻟﻌﻞّ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﺳﺘﻐﻼل ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ،ﻌﺮاء اﻟﻼﺣﻘﻮن أﺳﻼﻓﻬﻢ ﻹﺛﺒﺎت ذواﺗﻬﻢﻗﻴﻬﺎ اﻟﺸ
. ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺎرﻳﺨﻪ اﻟﻄّﻮﻳﻞﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲﺣﺎﻻت اﻟﺘّﺄﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺸ

The Problem of Mimicry and Presence in Ahmad Shawqi's
Siniyah
Sami Ababneh and Yousef Hamdn, Department of Arabic Language and
Literature, University of Jordan, Amman, Jordan.
Abstract
This paper examines Ahmad Shawqi's Siniyah and Al-Buhturi's Siniyah from a
critical perspective that views the relationship between these two works as a case of both
mimicry and presence. Mimicry is an essential component of poetic practice that cannot
be overlooked and is evident of one’s self-awareness in its present time and
circumstances.
This paper seeks to reevaluate and criticize this relationship in ways that might
rejuvenate interest in poetic influence as the means of the latter poet to prove himself
and his presence when compared to predecessor poets. This perception is based on the
imitating poet’s fit as seen by predecessor poets, and that the anxiety he has about this
situation makes him see poetic mimicry as an opportunity to prove his superiority and,
therefore, his right to join the poetic companionship to which he belongs. He also seeks
to revise the course of the poem which he is influenced by and correct its path. As
Shawqi accompanies his predecessor Al-Buhturi and is influenced by him, he
acknowledges Al-Buhturi’s superiority. However, he asserts that the strengths of AlBuhturi’s poem need to be revised to correct the path of the poem. Therefore, the
mimicry of the poem becomes a field of struggle between the two powerful poets.
This paper consists of three sections. The first section reviews the critical debate on
mimicry in Shawqi's Siniyah. The second one shows that mimicry in Shawqi’s Siniyah
was his means to revise the structure of al-Buhturi’s Siniya in light of its relationship to
the traditions of the structure of the Arabic poem. The third one reveals Shawqi's vision
that transcends that of Al-Buhturi’s, and how Shawqi was able to prove his presence
independent of his predecessor and his poem.
Keywords: Siniyat Shawqi, Anxiety of Influence in Poetry, Traditions of the structure of
Arabic poem.
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ﺗﻌﻤﻖ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة واﻟﺪﻻﻻت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ
دراﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ" ،ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي وﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ع ،1980 ،10ص ص  .330 ،307واﻫﺘﻤﺖ دراﺳﺎت أﺧﺮى
ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ وﻋﺪﺗﻬﺎ ﻗﺼﻴﺪة رﺛﺎء ﻟﻠﺤﻀﺎرات ،ﻛﻨﻌﺎن ،ﻋﺎﻃﻒ" ،اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ رﺛﺎء
اﻟﺤﻀﺎرات :ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ أﻧﻤﻮذﺟﺎ ،ﻣﺠﻠﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻶداب ،ﻣﺞ ،15ع،2018 ،1
ص ص .133-103
) (13ﻣﻨﺪور ،ﻣﺤﻤﺪ" ،ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮاء :اﻟﻤﻨﻔﻰ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﺷﻮﻗﻲ وﺷﻌﺮه" ،ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺔ ،ع ،70اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺟﻤﺎدي اﻵﺧﺮة  -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،1962 ،ص.9
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) (14ﺷﻜﺮي ،ﻏﺎﻟﻲ" ،ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻘﻨﺎع" ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻫﺮام ،س ،5ع ،1ﻳﻨﺎﻳﺮ ،1969
ص.125
) (15اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.139
) (16ﺣﺴﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.309
) (17أﺑﻮ دﻳﺐ ،ﻛﻤﺎل" ،ﺷﻮﻗﻲ واﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻹﺣﻴﺎﺋﻲ" ،ﻓﺼﻮل ،ﺷﻮﻗﻲ وﺣﺎﻓﻆ،
اﻟﺠﺰء اﻷول ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻣﺞ ،3ع ،1أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،1981 ،ص.98
) (18اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.100
) (19اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.105
) (20ﻣﻜﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ" ،اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﻗﻲ وﻧﺜﺮه" ،ﻓﺼﻮل ،ﺷﻮﻗﻲ وﺣﺎﻓﻆ ،اﻟﺠﺰء اﻷول ،اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻣﺞ ،3ع ،1أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،1982 ،ص.220
) (21اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ" ،اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ واﻻﻋﺘﺮاض" ،ﻋﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ،اﻟﻨﺎدي اﻷدﺑﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺟﺪة ،ﻣﺞ ،10ج ،37ﺟﻤﺎدي اﻵﺧﺮة – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،2000 ،ص.114
) (22رواﻗﺔ ،إﻧﻌﺎم" ،ﻗﺮاءة ﺗﺸﺮﻳﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺎت أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة،
ع ،28ﻳﻨﺎﻳﺮ ،2001 ،ص.469
) (23اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.481-479
) (24اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.510-503
) (25ﺣﺮﻳﻜﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ" ،ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي وﺷﻮﻗﻲ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻏﺮب ﻛﺮدﻓﺎن ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮب ﻛﺮدﻓﺎن ،ع.127 ،2014 ،8
) (26اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،2014 ،ص.139
) (27ﺿﻴﻒ ،ﺷﻮﻗﻲ ،ﺷﻮﻗﻲ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2010 ،ص.77
) (28اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎدي ،ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ،
 ،1981ص.247
) (29ﻓﻀﻞ ،ﺻﻼح" ،ﻇﻮاﻫﺮ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﻗﻲ" ،ﻓﺼﻮل ،ﻣﺞ ،1ع ،4رﻣﻀﺎن 1401ﻫـ -ﻳﻮﻟﻴﻮ
 ،1981ص.212
) (30اﺳﺘﻴﺘﻜﻔﻴﺘﺶ ،ﻳﺎروﺳﻼف" ،ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ وﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ" ،ﻓﺼﻮل ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻣﺞ ،7ع ،2-1ﻣﺎرس ،1987 ،ص.12
) (31اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،،ص.12
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) (32إﻟﻴﻮت ،ت .س" ،اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻤﻮﻫﺒﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ" ،ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،ﺗﺮ :ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﺰﻳﺎت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻷﻧﺠﻠﻮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د.ت ،ص.8
) (33رﺣﻴﻢ ،ﻓﻼح" ،ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷدﺑﻴﺔ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ،اﻟﻨﺎدي اﻷدﺑﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺠﺪة ،ج،25
ﻣﺞ ،7ﺟﻤﺎدي اﻷوﻟﻰ – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ1418 ،ﻫـ 1997 -م ،ص.114
) (34اﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺮ :ﻣﺒﺎرك ﺣﻨﻮن وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻟﻲ وﻣﺤﻤﺪ أوراغ ،دار
ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ط ،1996 ،1ص.140
) (35اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ط ،3دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت1414 ،ﻫـ ،1994 -ﻣﺎدة )ﻗﺼﺪ( .واﻧﻈﺮ:
اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ،اﺑﻦ رﺷﻴﻖ ،اﻟﻌﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ وﻧﻘﺪه ،ﺣﻘﻘﻪ وﻓﺼﻠﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ط ،5دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﺑﻴﺮوت1401 ،ﻫـ1981-م ،ص.188
) (36اﻟﺒﺤﺘﺮي ،دﻳﻮان اﻟﺒﺤﺘﺮي ،ﺗﺢ :ﺣﺴﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻴﺮﻓﻲ ،ط :3دار اﻟﻤﻌﺎرف ،د .ت ،ص.1152
) (37اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ :اﻟﺸﺤﺎدة ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ" ،ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ" ،ﻣﺆﺗﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث
واﻟﺪراﺳﺎت – ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ ،ج ،12ع ،1997 ،2ص.68
) (38اﻟﺒﺤﺘﺮي ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ص.1155
) (39ﻳﺼﻒ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻣﻜﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻋﻠﻰ أ ن ﻓﻴﻪ ﺳﺨﺮﻳﺔ "ﻣﻦ ﺑﺪاوة اﻟﻌﺮب وﺧﺸﻮﻧﺔ
ﻋﻴﺸﻬﻢ ورﺛﺎﺛﺔ ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﻢ" ،ﻣﻜﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ" ،اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﻗﻲ وﻧﺜﺮه" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،
ص.221
) (40ﺷﻮﻗﻲ ،أﺣﻤﺪ ،اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ،ج ،2ط :11دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،1986 ،ص.45
) (41ﻫﺬا ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ أﺣﺪ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻣﻦ أن ﺷﻮﻗﻲ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﻘﺼﻴﺪة ،اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ) ،(2000ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.113
) (42ﺷﻮﻗﻲ ،أﺣﻤﺪ ،(1986) ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ص.46
) (43ﻳﻌﺪ ﻳﺎرﺳﻮﻻف اﺳﺘﺘﻜﻴﻔﻴﺘﺶ أ ن "اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟﻰ رؤﻳﺎ ﻣﺼﺮ اﻟﻤﻔﻘﻮدة أﺻﻠﻪ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻗﺪ
وﺟﻬﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ إﻟﻰ اﻷﻃﻼل اﻟﺼﻢ" ،وأ ن ﺳﺆال ﺷﻮﻗﻲ ﻛﺎن ﻣﺒﻬﻤﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺷﻮﻗﻲ ﻛﺎن واﻋﻴﺎ
ﻟﺴﺆاﻟﻪ ،وﻗﺪ ذﻛﺮه ﺻﺮاﺣﺔ ،وأن ﻣﺼﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻃﻠﻼً .اﺳﺘﺘﻜﻴﻔﻴﺘﺶ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص،19
.24
) (44اﻟﺰوزﻧﻲ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻌﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺑﻴﺮوت1414 ،ﻫـ 1994 -م ،ص.221
) (45اﻟﺬﺑﻴﺎﻧﻲ ،اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ،دﻳﻮان اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﻴﺎﻧﻲ ،ﺷﺮح وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ،ط :1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺑﻴﺮوت ،1984 ،ص.9
) (46ﺷﻮﻗﻲ ،أﺣﻤﺪ ،(1986) ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ص.52
) (47اﻟﻤﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ص.45
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) (48أﺑﻮ دﻳﺐ ،ﻛﻤﺎل ) ،(1981ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.104-103
) (49ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ،ﻳﻮرﻏﻦ ) ،(2019ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.18
) (50ﻳﻌ ﺪ ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻮره اﻟﺒﻨﻴﻮي أ ن اﻻﺧﺘﻼف ﻫﻨﺎ ﻫﻮ "روح ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺺ" ،وأن" اﺧﺘﻼف
اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ" .أﺑﻮ دﻳﺐ ،ﻛﻤﺎل ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.98
) (51ﺷﻮﻗﻲ ،أﺣﻤﺪ ،(1986) ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ص.49
) (52ﻳﺮى اﺳﺘﻴﺘﻜﻴﻔﺘﺶ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺒﺎﺧﺮة ﻓﻲ ﻗﻮل ﺷﻮﻗﻲ "ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ "اﻟﺮﺣﻢ" .اﺳﺘﻴﺘﻜﻴﻔﺘﺶ،
ﻳﺎروﺳﻼف ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.25
) (53ﺷﻮﻗﻲ ،أﺣﻤﺪ ،(1986) ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ص.48
) (54اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.48
) (55اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.50
) (56أدوﻧﻴﺲ" (1982) ،أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ :ﺷﺎﻋﺮ اﻟﺒﻴﺎن اﻷول" ،ﻓﺼﻮل ،ﺷﻮﻗﻲ وﺣﺎﻓﻆ ج ،1ﻣﺞ ،3ع،1
ص.7
) (57ﺷﻮﻗﻲ ،أﺣﻤﺪ ،(1986) ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ.52-51 ،
) (58اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.52

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻟﻤﺼﺎدر:
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
اﻟﺒﺤﺘﺮي ،دﻳﻮان اﻟﺒﺤﺘﺮي ،ﺗﺢ :ﺣﺴﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻴﺮﻓﻲ ،ط :3دار اﻟﻤﻌﺎرف ،د .ت.
اﻟﺬﺑﻴﺎﻧﻲ ،اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ،دﻳﻮان اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﻴﺎﻧﻲ ،ﺷﺮح وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ،ط :1دار اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.1984 ،
اﻟﺰوزﻧﻲ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻌﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺑﻴﺮوت1414 ،ﻫـ1994-م.
ﺷﻮﻗﻲ ،أﺣﻤﺪ ،اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ،ج ،2ط :11دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت.1986 ،
اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ،اﺑﻦ رﺷﻴﻖ ،اﻟﻌﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ وﻧﻘﺪه ،ﺣﻘﻘﻪ وﻓﺼﻠﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ:
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ط ،5دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﺑﻴﺮوت1401 ،ﻫـ1981-م.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ط ،3دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت1414 ،ﻫـ.1994 -
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ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ وﺣﻤﺪان

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
ﺑﻨﻴﺲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻨﻴﺎﻧﻪ وإﺑﺪاﻻﺗﻪ ،ج - 1اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ط :2دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ،اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء.2001 ،
ﺣﺮﻳﻜﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ" ،ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي وﺷﻮﻗﻲ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻏﺮب ﻛﺮدﻓﺎن ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮب ﻛﺮدﻓﺎن ،ع.2014 ،8
ﺣﺴﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ" ،ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي وﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ع.1980 ،10
أﺑﻮ دﻳﺐ ،ﻛﻤﺎل" ،ﺷﻮﻗﻲ واﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻹﺣﻴﺎﺋﻲ" ،ﻓﺼﻮل ،ﺷﻮﻗﻲ
وﺣﺎﻓﻆ ،اﻟﺠﺰء اﻷول ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻣﺞ ،3ع ،1أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ،
.1981
رﺣﻴﻢ ،ﻓﻼح" ،ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷدﺑﻴﺔ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ،اﻟﻨﺎدي اﻷدﺑﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺠﺪة،
ج ،25ﻣﺞ ،7ﺟﻤﺎدي اﻷوﻟﻰ – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ1418 ،ﻫـ 1997-م.
رواﻗﺔ ،إﻧﻌﺎم" ،ﻗﺮاءة ﺗﺸﺮﻳﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺎت أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة،
ع ،28ﻳﻨﺎﻳﺮ.2001 ،
اﻟﺸﺤﺎدة ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ" ،ﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺮي ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ" ،ﻣﺆﺗﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت –
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ ،ج ،12ع.1997 ،2
ﺷﻜﺮي ،ﻏﺎﻟﻲ" ،ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻘﻨﺎع" ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻫﺮام ،س ،5ع ،1ﻳﻨﺎﻳﺮ .1969
اﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺮ :ﻣﺒﺎرك ﺣﻨﻮن وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻟﻲ وﻣﺤﻤﺪ أوراغ ،دار
ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ط.1996 ،1
ﺿﻴﻒ ،ﺷﻮﻗﻲ ،ﺷﻮﻗﻲ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.2010 ،
اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎدي ،ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ،
ﺗﻮﻧﺲ.1981 ،
ﻋﺼﻔﻮر ،ﺟﺎﺑﺮ ،ذاﻛﺮة ﻟﻠﺸﻌﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة  -ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.2002 ،
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ﺟﺪﻟ ﻴﺔ اﻟ ّﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟْﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﻨ ﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ

ﻓﻀﻞ ،ﺻﻼح" ،ﻇﻮاﻫﺮ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﻗﻲ" ،ﻓﺼﻮل ،ﻣﺞ ،1ع ،4رﻣﻀﺎن 1401ﻫـ -ﻳﻮﻟﻴﻮ
.1981
اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ" ،اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ واﻻﻋﺘﺮاض" ،ﻋﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ،اﻟﻨﺎدي
اﻷدﺑﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺟﺪة ،ﻣﺞ ،10ج ،37ﺟﻤﺎدي اﻵﺧﺮة – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2000 ،
ﻛﻨﻌﺎن ،ﻋﺎﻃﻒ" ،اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ رﺛﺎء اﻟﺤﻀﺎرات :ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ أﻧﻤﻮذﺟﺎ ،ﻣﺠﻠﺔ اﺗﺤﺎد
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻶداب ،ﻣﺞ ،15ع.2018 ،1
ﻣﻜﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ" ،اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﻗﻲ وﻧﺜﺮه" ،ﻓﺼﻮل ،ﺷﻮﻗﻲ وﺣﺎﻓﻆ ،اﻟﺠﺰء اﻷول ،اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻣﺞ ،3ع ،1أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ.1982 ،
ﻣﻨﺪور ،ﻣﺤﻤﺪ" ،ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮاء :اﻟﻤﻨﻔﻰ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﺷﻮﻗﻲ وﺷﻌﺮه" ،ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺔ ،ع ،70اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺟﻤﺎدي اﻵﺧﺮة  -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.1962 ،

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:
اﺳﺘﻴﺘﻜﻔﻴﺘﺶ ،ﻳﺎروﺳﻼف" ،ﺳﻴﻨﻴﺔ ﺷﻮﻗﻲ وﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ" ،ﻓﺼﻮل ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻣﺞ ،7ع ،2-1ﻣﺎرس.1987 ،
إﻟﻴﻮت ،ت .س" ،اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻤﻮﻫﺒﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ" ،ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،ﺗﺮ :ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﺰﻳﺎت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻷﻧﺠﻠﻮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د.ت.
ﺑﻠﻮم ،ﻫﺎروﻟﺪ ،ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﻀﺎﻟﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻋﺎﺑﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،دار اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
واﻟﻨﺸﺮ ،دﻣﺸﻖ.2019 ،
ﺑﻠﻮم ،ﻫﺎروﻟﺪ ،ﻗﻠﻖ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻋﺎﺑﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،دار اﻟﻜﻨﻮز اﻷدﺑﻴﺔ.1998 ،
زﻳﻤﺎ ،ﺑﻴﻴﺮ ،اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ،ﺗﻌﺮﻳﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎج ،ط :1اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﻴﺮوت.
Newton, K. M: Interpreting the text, Acritical Introduction to Theory and
Practice of literary Interpretation, Harvester Wheatsheaf, New York,
London, First published, 1990.
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